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Consacre a I'Etude des Mousses et des
Hepatiques
5 Francs par an
A RAVVFAf r VTQ • ) ^ Shillings id.ABO.NJsEMEMb • < 4 Mark-. id.
^ 1 Dollar, id-
Pour I'union postale
S\'dres$er pour la redaction el les abonnemenh a
T. HUSNOT
A CAHAN PAR ATHiS (OinC^
-19-13
PUBLICATIONS BRYOLOGIQUES
Les botanistes qui voudraient completer leur collection de la
Revue Bryologique, peuvent se procurer chacune des 37 premieres
annees au prix reduit de 3 fr, en s'adressant diredemenl a.
T. HiisnoL
Les 38e, 39e et 40e annees, chacune 5 fr.
HusNOT. — Muscologia gallica, descriptions et figures des
Mousses de France et des contrees voisines. — 2 volumes gr.
in-8o de 470 p. et 125 pi., contenant environ 6.000 fig. ^ Cahan
1894 50 fr.
Oiwrage couronne par I'Academie des Sciences /'1894;.
Voici un extrait du rapport de M. Chatin : « Le Muscologia
galhca est un monument 6Ieve k la Botanique frangaise. Aussi la
Section de FAcaddmie est-elle unanime a lui decerner le prix
Montagne ».
HusNOT. — Hepalicologia Gallica, flore analytique et descrip-
tive des Hepatiques de France et de Belgique, accompa«^nee de
planches representant chaque espece de grandeur naturelle et ses
principaux caracteres grossis. — Cahan, 1881 ; 1 vol. in-8o de
102 p. et 13 pi.
.
, Epuis^.
Ouvrage couronni par VAcademic des Sciences (1882)
J
r
Uus^OT —. Sphagnologia europ^a, description et figures des
Sphaignes de I'Europe. — 1882, broch. gr. in-8o de 16 p. et
^P' S fr.
HusNOT. — Catalogue analytique des Hepatiques du Nord-
Ouest.--Caen,1881,in-8ode24pl.
. . ... . 1 fr.
HusNOT — Flore analytique et descriptive des Mousses du
Nord-Ouest (environs de Paris, Normandie, Bretagne, Anjou,
Maine)
—2^ Edilion contenant un traite el^mentaire de Bryologie5vec 10 ^chantillons et 84 fig.; 1 vol. in-8o de 175 p. et 5 pi.,1882
5 fr.
Ouvrage couronne par VAcademic de Rouen
HUSNOT.
— Catalogue des Mousses du Calvados. — 1885, in-S^
^^•^7" lfr.50P
1 ^;i ^''^in^T^\^ Muscindes du d^partement de la Manche,






Genera Hepalicaruni, cU synoptique avec
figures de tous les genres connus, h I'exception des dil-iv^s de
1 ancien Lejeunea publi<5s precedemment. — In-8o de 46 p. dont




No 1. 40« Annee 1913
REVUE BRYOLOGIQUE
Paraissamt tous les *5)eux JV^oi
Les manuscrits doivent etre ecrils en frangais, en latin ou en anglais
Sommaire du n^ 1
Hepahcs in Portugal. Nicholson. — Contribution a la flore bryologique du




Hepatics in Portugal by W- E. Nicholson
M
account of our joint visit to Portugal in May 1911 (Rev. Bryol.
1912 p. 33 et seq.) so far as the mosses are concerned and he has
intimated that I Avoukl deal with the hepatics separately. I fear
lest the account which M' Dixon gave of the mosses may have led
bryologists to expect something equally novel and interesting
in reference to the hepatics, but except in the discovery of
Exormolheca pnslulosa Mitt, in some quantity and of some inte-
resting species of Riccia, there was little to parallel what we
found among the mosses.
The district explored has been sufficiently dealt with M^ Dixon :
The only region at all thoroughly examined was that portion of
the Serra deMonchique, including the points of Foia and Picota,
Algarve, which was readily accessible from Caldas de Monchiquc.
The whole of this district hes on a granite formation and this
coupled wdth the fact that May is rather late for hepatics in such
a southern latitude will account for the hepatic flora not being
very rich. Outcrops of limestone under not very favourable con-
ditions occurred near Lhc coast at Portimio and Silvcs, but these
only enriched Ihe list with MesopJujUa stillicidiorum.
The most striking feature of the hepatic flora near CalJurf dc
Monchique was the predominance of the tlialloid species. Many
of these, such as Biccia Gougetiana, Grimaldia dichofoma, Tessel-
lina pijrainidala, Plagiochasma riipestre and others were suffi-
ciently obvious when we arrived, but it was not until some heavy
rain had moistened the parched and apparently bare soil that
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the Exormolheca came to light. The curious structure of the
frond of this remarkable plant with its lax hummocky hyaline
upper tissue appears to be one of the most successful xerophytic
adaptations exhibited by European hepatics. After a shower a
considerable quantity of this plant might be seen on a hot dry
slope, which had been searched in vain previously and I have
found by experiment that the power of rapid regeneration of the
whole frond in retained by the dried material for a long time.
The abundance of species of Riccia was also very striking. No
less than 9 species have been identified. Certainly one more wag
seen, of which the material was inadequate and probably others
would have been found earhcr in the year. Several of those found
were very much over and their characteristics were not recogni-
zed until the encysted or otherwise resting material had been
brought home and cultivated. The southern species of Riccia are
easy of cultivation, but in order to secure characteristic growths
and especially a proper development of the violet colouring and
cilia, w^hen normally present, they should be given as much hght
and exposure as is consistent with keeping the soil moderately
moist and they should be watered with rain or other soft water
only. My own cultivations of Riccia and other frondose hepatics
1have succeeded admirably under the above conditions, thougl
some of the otherwise healthy cultivations were horribly rava<^ed,
and in one case entirely destroyed, by the larvce of a species of
Camplocladius, a minute dipterous fly which lives in the soil and
devours the rhizoids of hepatics. Injection of Carbon bisulpliido
into the soil appears to be the most elTicacions remedy, but it is
difficult of appUcation, as the chemical will destroy the hepatics
if it touches them. Outside Algarve a few records were made near
Gintia and Coimbra and in the woods at Bussaco. The latter
locality seemed promising, but it was only imperfectly examined.
I am much indebted to D'^ Schiffncr for assistance, specially
in reference to some critical species of Riccia, to D^' M. A. Howe
for notes in reference to Anthoceros and to D^ P. Culmann
M'" S. M. Macvicar and Prof.Doula for further help in compihng
the following list.
Riccia Gougeliana Mont. — Moist ground generally near
springs or close to little streams, rather common near Caldas,
c. fr. — Var. armalissima Levier, with the type.— The short mar-
ginal ciha vary considerably with the age and development of
the frond.
R, inlumescens (Bisch.) Heeg. — Slopes of Picota on the east
side, sparingly, c. fr.
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R. Levieri SchifTn. — Near the stream below Caldas, c. fr. A
rather puzzhng plant, but in spite of the rarity of the short margi-
nal ciUa D^ Schiffner thinks that it may safely be referred to this
species. In the spores and in general appearance it agrees remar-
kably well with a specimen of authentic /?. Levieri which D^ SchifT-
ner has kindly sent me from Dalmatia. — Yar. algarvica SchifTn.
in htt. Margine frondis ad ramorum apicem hyaUno-cihato, ciliis
plus minus longis, leptodermatis. The ciha are many times the
tengt of hand much more conspicuous than those found all along the
margins of the type and they are ahiiost confinud to the ends of
thebranches, where they occasionally occur on the surface as well
as the margins of the fronds. —Hab. Valley to the west of Picota
near Caldas, c. fr.
Biccia lamellosa Raddi. — Intermixed the with Exonnolheca
and other frondose species near Caldas; garden paths at Silves,
c. fr. When cultivated it is quite easy to make out the monoicous
inflorescence. The ostioles of the antheridia may readily be seen
at the base of little depressions scattered about the surface of the
fronds and later on capsules may be observ^cd on the same fronds.
These are so completely imbedded in the substance of the frond
as to be invisible without cutting sections until the frond is dried,
When they project very slightly.
/?. macrocarpa Jack ct Lev. — Sparingly about Caldas, only
observed in a sLerile state.
R. lifjula Steph. — Slopes of Foia sparingly, c. fr. When found
the ends of the fronds were strongly ciliate and encysted.
i?. insularis Lev. — Caldas, c. fr., rather poor. It appears to
keep constantly distinct from R, sorocarpa which grew in the
same district.
R. sorocarpa Bisch. — By the stream betw^een Caldas and
Portiniao, rare, c. fr.
Tessellina pyramidala Dum. — Piather common on dry hill
sides about Caldas c. fr. Mcst of the plants belonged to the var.
paleacea Lindeub. and they retain the large ventral scales on cul-
tivation under moister conditions.
Corsinia marchanlioidcs Raddi. — Several places near Caldas,
c. fr.
Targionia hijpophylla h.— Portimuo Caldas, c. fr.
Plagiochasma nipeslve (Forst.) Steph. — Near Caldas, rare,
c. fr.
-Rehoulia hemisphnrica (L.) Raddi. — Near the town of Mon-
chique and about the summit of Picota, not very common, c. fr.
4 REVUE BRYOLOGIQUE
Grimmaldia dichotoma Raddi. — Common in the neighbour-
hood of Caldas, c. fr.
Lunularia cniciala (L.) Dum. — Caldas etc., common. Many
of thep flowers examined appeared to be fertilized and the plant
would, no doubt, fruit freely later on in the season.
Exormotheca pusiulosa Mitt. — Earth among rocks on a steep
slope above the stream from Monchique, very local, but not
uncommon where it occurred, c. fr., very sparingly.lt grew in com-
pany with Corsinia marchanlioides ^ Grimmaldia dicholoma,
Targionia hypophylla and Tessellina pyramidata, apparently
preferring the warmest and driest places, where the earth lay
upon the rocks, though it was not observed on the rock surface
itself.
Aneura sinuala (Dicks.) Dum.— Rocks in streams, Caldas and
near the summit of Picota, fronds rather broad, sterile.
Meizgeria furcata (L.) Lindb. — Rocks near Monchique and
below the summit of Picota,
Pellia Fabbroniana Raddi. —- By a little stream near Caldas,
rare.
Fossombronia pusilla (L.) Dum. — Moist bank near Goimbra,
c. fr.
F. Hiisnoli Corb. ? — A rather large Fossombronia occurred
in moist places near Caldas wilh long, partially subtt^-ranean
stems and somewhat remote leaves which may belong to this
species. Unfortunately the whole of the material was destroyed
in cultivation by the larvse of a species of Camplodadius.
F. angalosa (Dicks.) Dum. — Common in Algarve, c. fr., but
much over at the time of our visit.
Marsiipella emarginala (Ehr.) Dum. — Wood nearMonchique
and about the summit of Picota, rather sparingly.
Soulhbya slillicidiorum (Raddi) Lindb. — Moist ground at
Portimao, sparingly.
Gongylanthus ericelorum (Raddi) Nees. — Rather common
about Caldas, c. fr., sparingly; also seen at Coimbra.
Alicularia scalaris (Schr.) Corda. — Only seen at Bussaco.
Aplozia crenulala (Sm.) Dum. — Wood at Monchique and near
Caldas, sparingly.
Lophozia bicrenaia (Schmid.) Dum. — Slopes of Foia, c. per.
Dichiton calyculalum (Dur. et Mont.) Schiffu. — Rare, Caldas
and slopes of Picota in very small tufts, c. por., in company
with Cephaloziella gracillima.
Lophocolea heierophylla (Schrad.) Dum. — Woods near Mon-
chique, sparingly, c. per.
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Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. — Rare. Near Caldas and on
the summit of Foia, c. per.
C. media Lindb. — On peat near the summit of Foia, a rather
poorly developed sterile form.
Cephaloziella gracillima Bomn. — Near Caldas, c. per.
C. Turneri (Hook.) Lindb. — Moist ground, Caldas and on the
perpendicular sides of headings made in searching for water in
the woods near Monchique, apparently not uncommon, c. per.
Massalong Folia ad
basin dorsalem sa^pe plus minus cclluloso-echinata : cuticula
laevis. On mck among Melzgeriafareata near the summit of Picota,
Serra de Monchique. Only a minute fragment of this plant was
gathered accidentally with the Meizgeria. It is quite sterile and
as Prof. Douin has pointed out to me it a grees well with typical
C. Massalongi except as indicated above. Some trace of the
spiny projections from thebackoftheleavesmayoccurin the type,
but they an very pronounced in the present plant.Very similar pro-
jections from the back of the leaves are found in C. Columhx
Camus and C. Douini SchfTn.
Calypogeia Trichomanis (L.) Corda. — Caldas, very sparingly.
C. argula Nees ei Mont — Moist ground near a stream, Caldas.
Lepidozia rcplans (L.) Dum. — On peat near the summit of
Foia, c. per., a rather small form.
L. Irichodados K. Muell. — With the last, sterile, but characte-
nstic
Diplophylliim albicans (L.) Dum. — Woods near Monchique,
sparingly.
Scapania compada (Roth) Dum. —
G. per.
Radiila complanala (L.) Dum. — Monchique.
R. Lindbergii Gottsche. — Rocks near the summit of Picota
c. fr. and cT, very sparingly. D'' Warnstorf (Krypt. der Mark Brand.
Leber-und-.Torfmooss, p. 265) claims that the inner layer ot the
capsule wall has knotty thickenings on the dividing walls and
that these are absent in B. complanala. The character is well-
marked in the present plant, but on the other hand I have found
it equally well-marked in the capsules of undoubted 7?. comp/ana/a.
Wood
Madolheca
Rocks near the summit of Picota, sparingly ; Trees in the woods at
Bussaco, c. fr. and cf in nice condition. ,, .
. ^,




Cololejeiinea Roselliana (Massal.) Schiffn. — Moist rocks and
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mosses, mostly Thamniam alopecurum, at Bussaco, c. per. M"^ Mac-
vicar finds the British plant generally monoicous, but this plant
appeal's to be dioicous,
Lejeunea cavifolia (Ehr.) Lindb. — Several places in the Serra
de Monchiquo, especially near the summit of Picota, c. per.
Microlejeanea ulicina (Tayl.) Evans. — Sparingly on Crahvgas
brevispina near the summit of Foia.
Harpalejeunea ovala (Hook.) SchifTn. — On large bushes of
Phillyrea at Bussaco
Fnillania Tamarisci (L.) Dum. — Rocks in the wood near Mon-
chique, common, c. per., a fairly typical form.
F. dilalala (L,) Dum. — Near Caldas very sparingly, c. fr.
Anlhoceros ptindatiis L, — Moist banks near Caldas with the
two next species and not always readily separable from them,
c. fr.
A. crispuhis (Mont.) Douin. — The Algarvian plant has the
fronds covered with numerous small lamelUT, but it a more
robust plant with a more permanent habitat than A. crispuhis
as found in arable land in England.
A. Hiisnolt Steph. — Sparingly in Algarve and at Goimbra,
but in abundance and well-characterized in the gardens of Mon-
serrate near Cintra, c. fr.
A. luevis L. — Not observed in the south, but abundant near
Cintra, e-pecially at ?kIontscrrate, c. fr.
A. dicholomns Raddi. — Frequent on moist banks over a wide
area in Algarve, also at Goimbra, c. fr. — The tubercles of this
plant were often very longly pedunculate, with peduncles up
to 1 cm. long. I submitted some of this material to Prof. M, A.
Howe thinking that the plant might be his A. phymatodes, but
he rephed that although in the characters of the thallus the Por-
tuguese plant was somewhat intermediate between yl. dicholomns
and A. plujmalodes, the involucres were broader and more flaring-
mouthed and the marginal lamina of the thallus broader and
thmner than in the latter.The spores of A. dicholomns are much
."Smoother than those of A. hwis and in a slightly immature state
might be taken to the quite smooth.
*
Lewes, 28th November 1912.
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Contribution a la flore bryologique du Maroc
d'apres les recoltes du Lieutenant Mouret
Par L. CoRBiERE
A ma connaissance, la flore bryologique du Maroc n'avait
encore donn6 lieu a aucune exploration (1) avant les recher-
ches entrepriscs : d'abord par M. le D'' Pitard, charge d'une mis-
sion scientifique, et qui a visite surtout les environs de Tanger et
de Tetouan au printemps de 1911; puis par M. Mouret, lieute-
nant d'infanterie coloniale, arrive comme combattant a I'automne
de 1911, et qui, pendant les rares loisirs que lui ont laiss6s les
operations militaires, a dirige ses investigations aux alentours de
ses lieux de campement, a savoir : Rabat-Sale, a I'embouchure
du Bou Regreg, N.-W. du Maroc (dec. 1911 a janv. 1912) ;le camp
Monod, dans I'E. de Rabat (lev.-avril 1912); puis Sefrou, au
S. de Fez (oct.-nov. 1912). Ces deux zelcs botanistes ont bien
voulu,chacundeleurc6t6,meconfierlesoind'etudierleursrecoltes.
Celles'de M. Pitard ont fait I'objet d'un travail qui doit etre public
dans un autre recueil. Quant aux muscinees recucillies par
M. Mouret, on en trouvera ci-apres la liste, qui comprcnd 124
especes : 94 Mousses (dont 3 nouvelles pour la science) et 30 Hepa-
tiques. L'ordre suivi et la nomenclature adoptee sont ceux, pour les
Mousses, de Brotherus {Die nalurl. P/Zanrc/i/.), et.pour les Hepa-
tiques, de C. MOller, Die Leherm. (en cours dc publication). ^
MUSCI
Acrocarpi
Pleuridium alternifolium (Dicks.) Rabenh.; c. jr. — Rabat
et camp Monod.
P. subulatum (Huds.) Rabenh.; c. /r. — Foret de Mansoura
pres Rabat. n v. ^
Chkilothela CiiLORorus (Rrid.) Lindb.; ster. — Rabat.
Dicranella varia (Ilcdw.) Schp.; c. fr. — Rabat, camp
Monod, Sefrou.
(1) Ce travail etait a I'impression quand j'ai ete inform^
que J Baix, dans
son SDicikqium Florse maroccanm. London 1877-78, avait donne
une hste de
TmuS nwocca,u a cl. W. Mitten de,ern.inati et ordinat. N comprenant
35 Mousses et 6 Hepatiques. Toutes ont ete dejareco tees par MM^ Pitard ou
Moui;et, sauf 7 mousses : Torlnla inermis, Philonohs
ngida, Ph lonlana,




FissiDENS INCURVUS Schw9egr. ; c. /r. — Camp Monod, Sidi
Bou Azzouz, Sefrou.
F. (Bryoideum) Moureti Corb. n, sp. — Camp Monod : parmi
les rochcrs au bord d'un ruisseau affluent du Bou Rcgreg, fevricr
1912, leg. MouuET.
A F. Bambergero Schp., cui proximus est, diflert : csespilibas
mullo validioribus (habitus F, crassipedis Wils.) sat densis; cau-
libus erectis circiter 1,5 cm. altis; foliis majoribus (1,5-1,8 mm.
longis, 0,4-0,5 mm. latis) mulli- (10-16) /ui/fs,subobtusis vel bre-
viter apiculatis, intcgris; cellidis hexagonalibus duplo majoribus;
costa valida sub apice evanida; lamina vera acuta ad 2/3 folii
producta, limbo lalo, basin versus dilatato, e triplici-quintuplici
serie cellularum angustarum parietibus incrassatis composite;
lamina dorsali plerumque omnino elimbala^ interdum limbo vix
conspicuo ad alterutram vel utramque praesertim vcntralem
marginem. Flores fructusque non vidi.
Par sa taille, son port et les autres caracteres notes, cette planle,
malhoureusement sterile, me semble bien constituer une espfece
distincte de F. Bambergeri Schp.; c'est aussi I'avis de M. Cardot,
k qui je Tai communiquee. Le large margo des ailes s'6teint assez
subitement un peu au-dessus de la base des feuilles, et, dans pres-
que toute sa longueur, il est s6pare du bord foliaire par une file
simple ou double do cellules subcarrecs semblablcs k cellos du bord
dorsal de la lame verlicale; il se continue ordinairement jusqu'i
mi-longueur environ du bord ventral de la lame, en diminuant pro-
gressivenient dc largeur; Pautre bord de la lame est raremcnt
margin6, et dans ce cas trfes faiblement.
F. pusiLLus Wils. ; c. fr.— Rabat et camp Monod.
F. CRASSTPES Wils. var. Philiberti Bescli. CalaL Moiiss.
Alger., p. 7. — Sefrou : bords des ruisseaux.
Nos 6chantillons sont aussi identiques que possible h ccux qui
out 6t6 publics d'Algerie (leg. Trabut) par ;xM. Husnot in Musci




Hymknostomum tortile (Scliwaegr.) Br. cur. — Sefrou.
Weisia pallescens Schp.; Besch. Calal. Alg., p. 5; c. fr.
Camp Monod
W. RUTiLANS (Hedw.) Lindb.; c. fr. — Rabat, camp Monod,
Sefrou.
GymnostomUxM calcareum M. et H.; c. fr. — Rabat, camp
Monod, Sefrou,
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Gyroweisia tenuis (Schrad.) Schp.; c. fr. ^ Camp Monod.
G. REFLEXA Schp. ; c. fr. ^ Gamp Monod.
EuCLADiuM vERTiciLLATUM (L.) Br. eur. ; c. jr. — Sale, Sefrou.
Trichostomum brachydontium Bruch; c.fr. — Rabat, : bords
du Bou Regreg.
T. CRisPULUM Bruch; ster. — Camp Monod.
Ttmmtet.t.a Barbula fSchwa^sr.) Limpr.; c. fr. — Rabat, Sale,
camp Monod, Sefrou.
fr. — Rabat, camp
Monod.
T. NiTiDA (Lindb.) Broth. « obtusa BouL; ster. — Rabat.
Pleuroch.t^te squarrosa (Brid.) Lindb.; ster. — Rabat,
Sefrou.
DiDYMODON LURiDUS Homscli.; c. fr. — Camp Monod.
D. TOPHACEUS (Brid.) Jur.; c. fr. — Camp Monod.
D. RiGiDULUs Hedw. ; c. fr. — Camp Monod.
Barbula (Hydrogonium) Ehrenbergii (Lor.) Fleisch.; ster.
— Sefrou, entre Meknes et Fez : bords des ruisseaux.
var. Algeria C. Mull. — Sefrou : cascades.
B. \CUTA Brid.; ster. -- Camp Monod.
B. vinealis Brid.; c. fr. — Rabat, camp Monod, Sefrou.
B. uNnuTGULATA (Huds.) Ilcdw. ; c. fr. — Rabat.
B convoluta Ilcdw.; ster. — Camp Monod.
AcAULON MUTicuM (Schrcb.) C. Mull. var. minus Schp.; c. fr.
- Rabat, Sale.
Phascum piliferum Schreb. ; c. fr. — Rabat, camp Monod.
PoTTiA truncatula (L.) Lindb. ; c. fr. — Camp Monod.
^m ^h " 1 _ ___ _____ _.-_l ^ ^^^ f^m
p. intermedia (Turn.) Furn.; c. fr. — Rabat : jardins; camp
fr. — Sale : champs du
Monod.
littoral.
fr. — Gamp Monod.
var.
P* Starkeana (Ilcdw.) C. Mull.; c. fr. — Rabat, camp Monod.
— var. leiostoma Corb. in Bull. Soc. hoi. Fr. 1909, p. ccxxiv;
fr. — Camp Monod.
T> «.TTTr^A Vent. ; c. fr. — Rabat, camp Monod.
gymnostoma Corb. in Bull. Soc. Bol. Fr. 1909, p.
ccxxiv; c. fr — Camp Monod. „ , . a r
Crossidium squamigerum (Viv.) Jur.; c, fr. ^ Rabat, Sefrou
Aloina aloides (Koch) Kindb.; o. fr. — Sale, camp Monod.
A. ERiciFOLiA (Neck.) Lindb.; c, /r. — Rabat.






T. GUNEiFOLiA (Dicks.) Roth ; c. fr. — Camp Monod. ^
T. Vahliana (Schultz) De Not.; c. /r. — Camp Monod.
T. SoLMSii (Schp.) Limpr. ; c, fr. — Rabat, camp Monod.
T. MARGiNATA (Br. eur.) Spr, ; c, jr. — Camp Monod.
T. MURALTs (L.) Hedw. ; c. jr. — Rabat.
— var. iNCANA Br. eur.; c. fr. — Camp Monod.
T, SUBULATA (L.) Hedw. var. integrifolia Boul.; c. /r. Sefrou.
T. LiEviPiLA (Brid.) De not.; c. jr. — Foret de Mamoura pres
Rabat, camp Monod.
T. RURALis (L.) Ehrh.; ster. — Sefrou : rochers.
Encalypta vulgaris (Hedw.) Hoffm. var. mutica Brid.;
c. /r. -— Sefrou.
Grimmia crinita Brid.; ster. — Rabat.
G. orbicularis Br. cur. ; c. jr. — Sefrou.
G. PULViNATA Sm. ; c. jr. — Camp Monod, Sefrou.
Orthotrichum cupulatum Hoffm. « commune Vent, in Husn.
MuscoL galL, p. 160; c. jr. — Sefrou : rochers.
0. DiAPHANUM (Gmel.) Schrad.; c. jr. — Rabat, camp Monod,
foret de Mamoura,
0. PUMiLUM Sw.; Vent, in Husn. Miiscol galL, p. 179; c. jr. —
Sefrou : troncs d'arbres.
Gigaspermum Moureti Corb. n. sp. — Rabat : pclouscs sablon-
neuses, Janvier 1912, leg. lieutenant Mouret,







La remarquable petite plantc que jesuishcureux de d6dier au zel6
bolaniste qui Ta r6colt6e forme sur le sol de petits groupes assez
denses mais pen apparents, composes de minimes bourf^eons vert
argent6, ne d6passant guere 1/2 mm. en diametre. Bien que je n'aie
pu me procurer encore que la plante c. flor., elle est si distincte,
meme en eel 6tat, de toutes les mousses europeennes, qu'il ne sau-
rait y avoir de doute sur le genre auquel elle appartient; d'autre
part, les deux caract^res relatifs a rinllorescence la distinguent
des esp^ces actuellement connues (Gfr Brotherus, iVIusci in Die
naliirl. Pflanzenj, I, p. r»ll). Le type du genre est Gigaspermum
rcpens (Hook.) Lindb. = Aniclangium repens Hook. Musci cxolici,
II, tab. 106, donl la figure (rcproduile par M. Brotherus, /. c.) et la
doscriplion, de m6me que les descriptions plus completes donn6es
par les auteurs plus rtcents (Schwsegrichen, C. MttUer, Brotlierus,
etc.) s'appliquent aussi bion que possible k I'appareil veg(Matif de
notre plante, mais non k son inflorescence, qui n'est pas autoique,
mais bien paroique : les antheridies ne torment pas un bourgeon
special; peu nombreuses (environ 2), de couleur orange vif, ayant
0.4 mm. de long, elles n'ont ni paraphyses ni feuilles°p6rigoniales
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et sont plac^es imm^diatemcnt k cole et en dehors du bourgeon
femelle, qui est terminal. Quant aux arch6gones (environ 7), ils sont
accompagn6s de quelques paraphyses (env. 4) vert pale, formees dc
cellules unis6ri6es, ou bis6ri6es dans le haut; les feuiUes pench6-
tiales, 6nerves comme toutes les autres, sont de i)lus en plus petites
vers I'inttricur el attenuees au sommet en une poinle hyahne pili-
formo 6^alanl au moins la longueur du limbe. Les autres feuilles
sont suborbiculaires, ordinairement pluslarges que longues, mucro-
n6es; le mucron est hyalin, souvent recourbe-ar(iu6 et tordu, k
cellule lerminaLe Ires longue.
Outre qu'il n'est pas vraisemblable qu'un Gigaspermum auslra-
lien ou de la region du Cap (G. Breutelii) se rencontre au Maroc, je
crois les caracteres ci-dessus tires de I'inflorescence sufflsants
en
I'absence de ceux de I'appareil sporifere, pour l^gitimer la creation
d'une nouvellc espece.




E. STENOPHYLLUM Schp. I c. fr. — Camp iMnod (avee Aschisma
carniolicnm).
Funaria Moureti Corb. n. sp. — Camp Monod : licux humides,
sol siliccux, fdvrier 1912, c. fr. ; leg. Mouret.
A F fascicalari (Dicks.) Schp., cujus habitum atque pensto-
mium rudimcntarium habet, praisertim differt fohorum costa
valida in cuspidem (circ. 1/4 mm.) excurrenle. Foha comalia ovato-
lanceolata, breviter acuminata, 2.5-3 mm. longa et 1 nun. lata,
hand limbata, e medio ad apicem argute scrrata, sicntate cns-
pata. Capsula subsymmetrica, collo adjecto ovato-pinformis
(1.5 mm. longa et 0.75 mm. lata); coUum tandem sulcatum, 0.5
mm. longum; pedicellus rectus vel Ilexuosus circ. 5 ram. longus.
Sporae granulosa, 25-28 p.
, ., ,. . ,.
Associ^ a Poltia Starkeana, Pleuridium allemifoliam, Anthoce-
ros laevis, Riccia Gongeliana, etc.
F. ATTENUATA (Dicks.) Llndb. ; c. fr. — Camp Monod.
F. cuRViSETA (Schwffigr.) Milde; c. fr. — Rabat.
F. MEDiTERRANEA Lindb. ; c. fr. — Camp Monod.
F. coNVEXA Sprue. ; c. fr. — Rabat, camp Monod.
F. MICROSTOMA Br. eur.; c. fr. Rabat.
F. TiYGROMETRiCA (L.) Hcdw. ; c. fr. — Rabat, camp Monod,
Fez
PouuA NUTANS (Schrcb.) Lindb.; ster. — Camp Monod.
Mniorrvum carneum (L.) Limpr.; ster. — Sefrou : talus cai-
C3irGS»
M. albicans (Valhleiib. Limpr.; c. fr. — Camp ^lonod




Bryum pallesgens (Schwaegr.) §. polygamum. Corb. Rcik
BryoL 1904, p. 8; c. fr. — Camp Monod.
' B. PALLENS Sw.; c. /r. "b. — Camp Monod : bords de roued.
B. CYCLOPHYLLUM (Schwaegr.) Br. eur. ; ster. — Camp Monod :
bords du Bou Regreg.
B. VENTRicosuM Dicks. ; ster. — Camp Monod.
B. c^spiTiciuM L.; c. fr, — Camp Monod : talus.
B. ARGENTEUM L. var. lanahim Scbp.; ster. — Camp Monod.
B. BiGOLOR (Dicks.) Lindb.; c. /r. — Rabat, camp Monod.
— var. DOLioLoiDES Solms-Laub.; c. /r. — Rabat, camp
Monod.
B. TORQUESCENs Br. cur. ; c. /r. — Rabat, foret de Mamoura,
Sidi Bou Azzouz, camp Monod.
B. ELEGANs Nees; ster. — Sefrou.
B. CAPiLLARE L. ; c. /r. — Rabat.
'
B. DoNiANUM Grev.; c. jr. — Rabat, camp Monod, Sefrou.
Bartramia stricta Brid.; c. fr. — Sale, camp Monod, Sefrou.
Philonotis marchica Brid.; ster. — Sefrou.
Pleurocarpi
Hygroamhlystegium FORMiANUM (Fior.) Brotli.; ster.
— Eiitre Mekries et Fez : bord^ de Tcued Djedida.
H. FiuciNUM (L.) Loeske;ster.— Sefrou.
Cratoneuron commutatum (Hedw.) Roth ; ster. — Entrc
Meknes et Fez : bords de Toned Djedida.
HoMALOTHECiUM SERicEUM (L.) Br. eur. ; ster. — Sefrou.
ScLEROPODiuM Illecebrum (VaiU.) Br. eur.; ster. — Rabat,
camp Monod.
ScoRPiuRiuM ciRciNATUM (Brid.) Fleisch. et L.; ster.— Rabat,
Sale, camp Monod, Sefrou.
CiRRiPHYLLUM piLTFERUM )Schreb.) Brotli. ; ster. — Camp
Monod.
L
OxYRHYNCHiuM PR-TiLONGUM (L.) Liiiipr. ; stcr. — Sefrou.
Rhynchostegiella algiriana (Brid.) Broth, var. meridio-
NALis Boul.; c. fr. — Rabat, camp Monod.
R. Letourneuxii Besch. ; c. fr. — Rabat.
Rhynchostegium megapolitanum (Bland.) Br. eur.; c. fr.
Rabat, Sale, camp Monod, Sefrou.
HEPATIC^
Marchantiales
RicciA Gougetiana Mont. — Camp Monod.
— var. armatissima Lev. — Rabat:
%
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R. PAPiLLOSA Mor. — Rabat.
R. ciLiATA HofTiu. — Rabat, camp Monod.
R. LAMELLOSA Radd. — Rabat.
R. soROCARPA Bisch. — Rabat, Sale.
R. NiGRELLA DC. — Rabat, camp Monod.
R. CRYSTALLINA L. — Rabat.
Tessellina pyramidata (Raddi) Dmn. — Rabat, Sale, camp
Monod.
CoRSiNiA MARCHANTioiDES Raddi. — Rabat.
Targionia hypophylla L.; c, fr. — Rabat, camp Monod,
Sidi Bou Azzouz, Sefrou.
Glkvea rousseliana (Mont.) Leitg. ^ Rabat, camp Monod.
Reboulia hemisph^rica (L.) Raddi; c, fr. — Sefrou.
Grimaldia dichotoma Raddi; c. fr. — Camp Monod.
Fez, Sefrou; un peu partout.
fr. — Rabat, camp Monod,
ExoRMOTHECA pusTULOSA Mitt.; c. fr. — Camp Monod.
Espece fort cuiieuse, nouvelle pour I'Afrique septentnonale.
Jungermanniales
SrH^ROCAnpus terrrstris Sm. ; c. fr. — Rabat.
S. CALiFORNicus Aust.; c. fr. — Camp Monod.
Pellia Fabbroniana Radd. — Sefrou.
FossoMBRONiA WoNDRACZEKi Dum. ; c. fr. — Camp Monod.
F. c/ESPiTiFORMis Dc Not. ; c. fr. — Rabat camp Monod.
F. HusNOTi Corb.; c. fr. — Camp Monod.
F. ANGULOSA (Dicks.) ffiadd. ; c. fr. — Camp Monod
SouTHBYA sTiLLiciDiORUM (Radd.) Luidb.; c. i/jro/. — Selrou.
S. NIGRELLA (Dc Not.) Spr. -- Rabat, camp Monod.
LoPHOZiA TURBiNATA (Raddi) Steph.; c. fr. — Sefrou.
CvLYPOGEiA ERiCETORUM Raddi. — Camp Monod. ^




Anthoceros l^vis L. ; c. fr. - Camp Monod
A. DiCHOTOMt^s Raddi; c. fr. - Rabat, camp
Munod.
A. PUNCTATUS L.; c. //. — Camp Monod.
Cherbourg, 10 decembre 1D12.
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Dicranum spurium Hedw. var. sublaeve (nov.varj,
A forma typica clifTerL foliorum texto omnino Ltvc vel sublaeve.
J'ai recolte cette variete que je crois nouvelle, le l^'' septembre
1890, lors d'une licrbonsation faitc avcc M. le lieutenant Potior de
la Varde dans la landc de Beuvais, sur St-Michcl-des-Loups, pres
Granville (Manche), oii elle croit parmi les Spbaignes. A Texamen
microscopique, elle m'avait frappe par son iissu foliaire absolu-
menl lisse ou n'ofTrant qk et la, sur la face dorsale de la pointe,
que de raves et vagaes papilles; cette pointe etant, en outre, beau-
coup moins vivcment dentee que dans la forme ordinaire. Depuis
le jour deja lointain ou j'ai distingue cette plante, elle n'a eprouve
aucune variation dans ses cariacteres, ainsi que Ta constate mon
zele et aimable compagnon d'excursion. Je crois done bon de
ne pas tarder davantage a la publier,
Toutes les autres stations de Dicranum spurium que je connais
dans le departement de la Manche et ailleurs se rapportent au






Documents pour la Flore bryologique des Alpes-
Marilimes (Bull, de lu Soc. Bot. de France 1010, pp. cxv-cxrix).
Les principales collections (jue rnuteur a ctudi^es sont celles
du D^ Bonafous, du commandnnt Saint-Yves, de Louis Marcilly,
de M. et M"^^ Bornet, de Fabbe Chevalier, de Dclacour, Pliilibert,
Husnot, etc.
On trouve, dans diverscs publications, quelques notes sur la
bryologic de ce departement, mais aucun travail important
n'avait 6te public jusqu'a ce jour; M. Camus indique ces ouvrages
ou sout enumerees 162 mousses et 17 hepatiques. Le catalogue de
M, Camus comprend 235 mousses, 2 sphaigncs et 42 hepatiques,
c'est wnf' augmentation de cent especes; on y trouve un asscz
grand nombre d'cspeces rarest je citerai seulcment le Clevea
suecica qui paralt etre nouveau pour la France.
L. CoRBiinK. — Excursions bryologiques aux ejivirons de
Sainl-Marliii'Vesuhie [Alpes-Marilimes). Bull, de la Soc. Bot. de
France 1910, pp. cl-clxv.
Ce travail complete celui do M. Camus indique ci-dcssus. Les
herborisations de M. Corbiere ont eu lieu aux environs de Saint-
Martin-Vesubie, a unc altitude de 1.000 a 2.200 metres ;il a pu
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y recolter, dans trois jours, 167 mousses et 54 hepatiques, et il a
ajoate a sa liste 8 mousses et 2 hepatiques trouvees par M. Lutz.
et par M. Durand. La region explorec est en partie siliceuse et en
partie calcaire, ce qui explique que I'on pent y recolter un grand
nombre d'especcs. Gitons, parmi les raretes : Prasanthussuccicus,
Lophozia Hatschcri et confertifolia, Scapauia verrucosM. Bryum
cyclophyllum, Plagiobryum Zierii, etc.
F. Camus. — Sur la distribution de VUlola phijUanllia (Bull,
de la Soc. Bot. de France 1911 , pp. 65-74). — L'Ulota phyllantha,
qui est commun sur le littoral du Nord-Ouest, devient de plus
en plus rare a mesure que I'on s'eloigne de la mer. Les localites
les plus distantes etaient dans I'Orne et le Maine-et-Loir, M.
Camus en a trouvtS en 1906, une dizaine de touffes sur unc c6pde
de Saule (Salix cincrea) dans le bois de Meuddn, pres Paris, parmi
des Orthotrichum vulgaires. II n'avait pas voulu publier cette
localitc a cause de I'interet qu'elle pfesentait et qui aurait pu dis-
paraitre par les recoltes des botanistes parisiens; d y conduisit
sculcment quelques personnes; aujourd'hui le tronc de saule est
abattu. Une carte indique la limite de cette cspece dans le Nord-
Ouest,
G DiSMiER — Philonoiis falcala et P. Turneriana (Bull, de la
Soc' Bot. de France 1912, pp. 482-480 et 555-559). — Ces deux
plantes ctant repandues dans les montagnes de I'Asic. M. Dis-
mier a pu etudier un grand nombre d'exemplaires de diverses
localites. II cunclut de ses etudes que les Philonoiis macrocarpa,
carinala, ruficuspis, japonica, Giraldii, angulnris, Tsanu, tomen-
tosula, Bodinieri, laxiretis, orthostichacea et mutica doivent
ctre considercs comme etant la memc cspece que le P. falcala
et que les P. laxifolia, simlnemis et pilicalijx ne different pas du
P. Turneriana qui lui-meme n'est qu'uue sous-espece du P. falcala.
L Corbil:re. — Nouvelles Muscinees de VAfriqiic tropicale,
recueillies par Aug. Chevalier au cours des missions scientifiques
en Afrique occidentale (1898-1900) et de la mission Chari-Lac
Tchad (1902-1904). Bull, du Museum d'Histoire Naturelle 1J12,
n", 14 p. — Description do 16 mousses et d.- 12
hepntiques nou-
velles.
II N Dixon — A remarkable form of Dicranella heleromalla.
~ Description de cette forme. Le feuillage etait celui du D. hele-
romalla, mais les capsules etaient tres dilTcrcnLes : <c They were
« short, small, deep reddish brown, almost erect nnd
symmetri-
« cal, smooth when dry, wide-mouthed, and on very short, red,




V. ScHiFFNER. — Ueber einige neotropische Meizgeria-Arien
((Esterrcichischcnbotan. Zeitschrift, 1911, n^S, 8 p.). — L'auteur
decrit rinflorescence, la ramification, la nervure, la grandeur,
etc. et les M. dichotoma, ciliala, Herminieri sp. nov,, bahiensis
sp. nov., et lepioneara.
V. ScHiFFNER. — Kritik der europaisclien Formen des Gat-
tung Chiloscyphiis auf phylogenetisher Grundlage (Botan. Cen-
tralblatt, .1912, pp. 74-116 et p. 1-2). — Etude des Chiloscyphiis
polyanthus et de ses formes, C. pallescens^ C. lophocoleoides^
C, adscendens, C. fragilis^ C. rivularis et ses formes, C. Nordstedtii
sp. nov., C. denliculalas. Ces descriptions sont suivies d'une revi-
sion des exsiccata. Les 2 planches contiennent ; Chil. rivularis,
pallescens rivularis^ fragilis et var. Sullivanlii, C polyanthus var,
submersus^ C. rivularis var. subterrestris, G. Nordstedtii,
V. ScHiFFNER. — Kritisclie Bemci^kungen ueber die euro-
paischen Lebennoose (Lotos 1912, pp. 45-82).— Ce sont des remar-
ques critiques au sujet des 50 numeros contenus dans le dixieme
fascicule des Hepaticse europ. exs. de l'auteur,
V. ScHiFFNER. — Bryologische Fragmenle (CEsterreichischen
botan. Zeitsch. 1912, n^ 1, pp. 1-7).— Die Brukorper von Myurella
julacea avec figures. Cololejeunea echinaia, Dichiton and Marsa-
pella badensis in Kroatien. Cephalozia Loillesbergeri sp. nov.
Pleurozia purpurea avec fig. de I'involucre et du perianthe. Riccia
Pearsonii.
V. ScHiFFNER, — Bryologische Fragmente (CEsLerr. botan.
Zeitsch. 1912, n"^ 5, 4 p.) — Nacliweis von Cephalozia macroslaclya.
Ein neuer Standort von Cephalozia Loillesbergeri.
V. ScHiFFNER. — Ueber Nardia Lindmanii (Hedwigia, Band.
41, pp. 273-277) — Ueber Lepidocolea quadrilaciniata (Ibid.,
pp. 278-282). — Description et figures des deux plantes indi(iuees
au titrc.
Nouvelles
A VENDRK. — M. Roumeguf re, bien connu par de nombreuscs
publications cryptogt-miques, a laiss6 un hcrbier de mousses
considerable contenu dans trcntc-trci^ cartons (25X30X1 4 cent.)-
S'adrcsser pour rcnseignements et prix k M. Rene Ferry,
avenue de Robache, 7, a S^-Di6 (Vosges).
Caen, Iniprimerie-Reliure E. DOMIX, rue de ia Monnaie
/No 2. 40e Annee 1913
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En 1893, j'ai etabli pour uue Mousse du Costarica le genre
Pirea, dedi'^ a la nicmoire de nion beau-pere, le botaniste bolge
Pire (1). En 1906, Brotherus I'elargit en y faisant cntrer plusieurs
especes classees jusque 1^ dans les Plerobryum et les Piloiri-
chella (2), de sortc que ce genre compte actuellement une
quin-
zaine d'especes, dont plusieurs, toutcfois, sent encore a I'elat de
rwmina niida.
Mais plusieurs annees avant moi, en 1888, Th. Durand (3)
avait crce un genre Pirea pour une Crucifere de I'Asie centrale
(D Ce genre, il est
vrai, fut contests en 1900 par Lipsky, qui en dit : « mbil nisi
Naslurtium officinale « (4). Cependant, en 1901, Delia Torre et
Harms I'admettent encore dans leur Genera Siphonogamarnm (5).
Dans ces conditions, il me parait prudent de modifier le nom du
genre de Mousses, que j'appellerai PiREELLA.Voicir(5numeration
des especes actuellement connues : Pireella cavifoha (Card, et
Herz.), cuhensis Card, et Thcr. ined., cytnbifolia (Sulliv.) (Syn. :
Ludovici.-e (C. M.)!), denliculata Card, et Thcr. ined., Fendleri





(2) Musci. in Engl, ct Pranll, Pflanzcnfani., pp.
/95-/96.
(3) Index gencruni plianci'Oganiorum, p. 494.
(4) Acta ITorti Petrop. XVIII, p. 7. ,. . t t„„^;„
(5) Je dois ces renseigaemcuts h M. de




(C. M.), filicina (Hedw. ex Sw.), gualemalensis (Broth.) ined.,
Hiisnoliana (Besch.), Marite (Card.), pachydada (Ren. et Card.),
panamensis (Broth, et Par.) ined., papillosula (Ren, et Card.),
Pohlii (Schwa^gr.), Tonduzii (Ren. et Card.), irichomanoides
(Spr.)(l).
II
Jusqu'en 1905, la plupart des botanistes se conformaicnt aux
lois de la nomenclature etablies en 1867 par le Congres interna-
tional de botanique de Paris. D'apres Tarticle 58 de ces lois, lors-
qu'un sous-genre ou une section etait eleve au rang de genre, le
nom ancien dyi groupe subsistait, pourvu qu'il n'cn r6sylte pas
deux genres du meme nom dans le regnc vegetal. L'article 49 des
Regies de Vienne, qui remplace I'article 58 des Lois de 1867, est
congu dans vui sens completement oppose : il porte, en effet, que
(( lorsqu'une tribu dcvient famille, qu'un sous-genre ou une sec-
« tion devient genre, qu'une subdivision d'espece devient espece,
« ou que des changements ont lieu dans le sens inverse, et, d'une
« fagon gcnerale, lorsqu'un groupe change de rang hierarchiquc,
« on doit consid<5rer comme valable le premier nom (ou la j>re-
<( miere combinaison do noms) regu par le groupe dans sa nou-
« velle position, s'il est conforme aux regies, et a moins qu'il
a n'existe uu des obstacles indi([ues aux articles de la section 7. »
Comme exemple pour les noms de genres, on cite la section Cam-
panopsis R. Br. (1810) du genre Campanula, qui, transform6e
pour la premiere fois en genre par Schrader, doit s'appcler
Wahlcnbergia Schrad. (1814),et npn pas Campanopsis 0. Kuntze
(1891).
Se conformant a cet article 49, Brotherus, dans les Additions
et Rectifications, a la fin de son magistral Genera, a remplace
Scopelophila (Mitt. 1869) gpr. 1881, par Merceya Sch. 1876,
Cryphxadelphiis (C. M. 1851) Card. 1904, par Brachelyma Sch.
1876, et Girgensohnia (Lindb. 1872) Kindb. 1896, par Pleuro-
ziopsis Kindb. 1894. Mais rapplicatiun du meme article doit
aniencr encore le changement des 5 noms de genres suivants :
l^ Dimorphrlla. — En 1900, Renauld et moi avons etabli un
genre Rharopilopsis pour une Mousse du Congo (2). Plus tard,
nous reconnumes que cette plante est idcntique h une espece
d^crite en 1886 par C. MuUcr sous le nom de Ihjpnnm Pechaeli,
et pour laquelle cet auteur avait etabli une section sp^ciale,
(1) Brotherus (op. cit., p. 796) rapporte encore avec doute k ce genre te
Plerobryum pusillum Angst.
(2) Rev. BryoL 1900, p. 47.
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Dimorphella (1). Nous conformant alors aux lois de 1867, nous
avons, en 1905, adopte cette denomination comme nom de genre,
k la place de Rhacopilopsis (2). Par application de 1' article 49
des Regies de Viennc, il faut maintenant reprendre ce dernier nom,
et abandonner Dimorphella. Les deux especes connues sont :
Rhacopilopsis Pechueli (G. M.) et Rh. chlorizans (Welw. et Dub.).
2° Eusiichia. — Ce nom a ete cree en 1827 par Bridel pour une
section de son genre Phijlhgoniiim, comprcnant deux especes ;
Ph. Eusiichia longirostris et Ph. Eusiichia norvegica (3). En 1819,
G. Muller eraploie comme nom de genre le nom de section de Bri-
del (4). Vingt ans plus tard, Mitten fait de la seconde espece de
Bridel le type d'un genre nouveau : Bryoziphium (corrige ensuite
par Bescberelle en Biyoxiphium), et conserve Eusiichia comme
nom de genre pour I'autrc espece (5). Mais des 1845, xMontagne
avait etabli pour VEusiichia longirostris C. M. le genre Diplosli-
chum (6). Comme il n'existe pas dans la nomenclature d'autre
genre du meme nom, Diplostichum Mont, doit rcuiplacer Eusii-
chia (Brid.) C. Mull, ex park. Mitt.; d'ailleurs, G. Muller lui-
meme a employe Diplostichum dans phisicurs de ses derniers
travaux, notamment dans la troisiemc partic dc son Prodromus
Brijologlx Argenlinicu; (7), ct dans son Genera Muscorum fron-
dosorum, p. 44. Voici la liste des especes decrites, dont la valeur
est d'ailleurs, pour la pluparL, des plus discutables : D. africanum
C. Miill.,, Brothcri (Bcsch.) G. M., dislichum (Schwaigr.), longi-^
rostre (Brid.) (8), Lorcnlzi C. M., miradoricum C. M., Poeppigii
C. M., Sprnceanum C. M., Uld C. M.
30 Ilemiragis. — Bridel ctablit en 1827 une section Hemiragis
(1) Flora, 1886, p. 523. .







(3) P.ryol. univ. 11, p. 674. Bridel a employ^ dans
ce cas et dans quelques
aulres analogues une sorle de noniouclatuic Irinominale.
(4) Syu. Muse, frond. I, p. 41.
(5) Musci austro-an\er., pp. 24 et 603.
(G) Ann. So. nat. 1845, IV, p. 116.
(7) Hcdwigm, XXXVI, p. 85.
, r. n r ^, 1 ..
8 Le D. hmgiroshc Mont, da Chili est devenu le D. Poeppigu C. M.
I-o
type de I'esp^cc de Bridel, auquel on doit r^server le nom de
D longiroslre,




chum (Schwa^gr.) [Didymodon dhUchus Schwa-gr^ Suppl. II, "; P- l'«;
^^
tab. r.LXXXl 11, sub nom. D. compressus); toutes deux auraicnt el^ rfC"lL6es
par Aubert du Petit Thouars. C. Muller (lledwigia. XXXVI. p. 85) di:
. Specimina insularuni Mascarenicarum et insnl-e da tunha species
propria
erunt ». II est pcrmis cependant de se demandor sM ne s agit pas d une seule
et meme plante, et si I'indication d'unc des deux provenances donn6es
par
Bridel ct par Schwsegrichen n'est pas le r^sultat d'une erreur.
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dans le genre Leskea (qu'il orthographiait Leskia) pour le L. striata
Schwaigr. (1) ; cette section fut transferee en 1869 par Mitten dans
le genre Hookeria (2), puis 61evee au rang de genre par Besche-
relle en 1877 (3). Mais dix ans auparavant, Spruce avait institue
pour la meme espece le genre Harpophyllam (4), et c'est cette
denomination qui doit prevaluir. Les deux especcs connucs sont
:
H, aureiim (Pal. Beauv. ex Lam.) Spr. et H, Friedrichslhalianam
(Reichdt.).
4^ Microlhamninm. — Ce genre fut croo par Mitten en 1869 (5)
et admis pendant plus de trentc ans par tons les bryologues, jus-
qu'a ce que Hennings, en 1902, fit remarquer que Ic meme nom
avait ete attribue en 1846 par Naegeli a un genre d'Algues, lequel
est valable; il proposait en consequence de donner au genre de
Mousses le nom de Millenolhamnium (6). Cependant, en 1908,
Fleischer reprit, pour le genre en question, vm ancien nom de
section de Hampe : Stereohypniim (7), et il fut suivi par Brotlie-
rus, dans les Additions et Rectifications a son Genera (8). Mais
ceci est contrairc a farticle 49 des Regies de Vienne. Fleiscln'r
allegue, il est vrai, pour justifier fadoption de Stereohypnum, que
Millenolhamnium serait un nomen seminudum^ public sans dia-
gnose et sans indication des esp^ces le composant; niais il est
indiscutable que Hennings, en proposant la nouvelle denomi-
nation do Mittenothamniumj entendait la substituer purement et
simplement a Microlhamninm Mitt.; il y a done ici, en reality,
renvoi k une description antcricure faite sous un autre nom, ce
qui, d'apres les articles 37 et 38 des Regies de Vienne, suffit pour
rendre le nouveau nom valable. On devra,par consequent, employer
desormais Millenolhamnium Hennings, au lieu de Slereohyp-
num. Fleisch. Ce changement amene la formation d'un grand




(Broth.), aplychella [Bvoih.), alroviride (Besch.), auream (Besch.),
Bescherellei (Ren. et Card.), hrachycarpum (Ren. et Card.), bra-
chysleliophilam (C. M.)ined,^{l)hraehytheci()ides (Ren. et Card.),
byasicormum (C. M.) ined,, camplorhyncham (Hpe), capillirameum
(1) Bryol. univ. II, p. 334.
(2) Musci austro-amer., p. 348.
(3) Ana. So. iiat. 6^ s6r. Bol. Ill, p. 242.
(4) Cat. Musci amaz. et and.
(5) Musci austro-amer., pp. 21 et 503.
(6) Hcdwigia, XLI, Beibl., p. 225.
(7) Hedwigia, XLVII.p. 273.
(8) Musci, in Engl, et Prantl, Pllanzenfamil., p. 1236.
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+
(C. M.), caudlforme (C. M.), chrysohanlare (Broth.) ined., cubense
(C. M.), cygnicollum (Hpe), delicahdam (Broth.), divaricahssi-
mum (G. M.), eleganfulum (Hook.) (1), (Syn. : oxypoma (Schwaegr )
fide Fleischer), epruinosiim (C. M.) ined., cunjstomum (Besch.),
expallescens (Hpe), frondosum (Mitt.), fmticelluin (Mitt.), glabri-
folium (C. M.), glaucissimiim (Besch.), heierostachys (Hpe),
horridalum (Broth.), hiimile (Besch.), hylophilum (C. M.), imhnca-
Mum Card. (1), incUnatum (Kiaer), incomplelum (Spr.), iporan-
ganum {Besch. eiGeh.),{'^)isopterygioides (Ren. et Card.) Janie-
soni (Tayl.), Langsdorffii {Uook.), Lehmanni (Besch.) (1), /fp^o-
reptans (Broth.), leptosqiiarrosum (G. M.), limosum (Besch ) lon-
goreptans (C. M.), loriforme (Hpe), (?) macroWcp/ianm (Sch.),
macrodonlium (Hsch.), mac?fli7«^sum (Besch.) (Syn. : ankeriense
(Kiaer) fide Renauld),mau/ense (Broth.) meJ.,Mauryanu/uvBesch.)
megapelinahim (G. M.), mextcanum (Besch.) (2), micrurum (C. M ),
mmusculifoliam (G. M.) (3), mo///ssnrmm (C. M.) ined. mycosle-
//r/m (Hpe), nanopolymorphum (G. M.), oxysieginm (Spr.) paf/jy-
;/zcca»n (Hpe), pa//iVZum (Hook.), pa/t>ns (Hpe), pendnhnum
(Hpe), pcrspicimm (Hpe), p/a/iosf/ua/rosu/zt (C. M.), pinthoplw
lum (G. M.), Po^c^ami (Broth, et Par.), Prlnglei Gard. (4), pnnno-
sam Angstr. ined., pseudoelegans (G. ^I.), pseudoreplans [L. M.)
(o),
Puiyr/ar/t (Geh. et Hpe.), replan.« (Hedw., ex Sw.), (Syn : Tar-
cA7(a-m/i (G. M.) fide Fleischer), rostrntidum (Ren. et Gard
),ros-
tralam (Ren. et Gard.), Salleanum (Besch.), saproadelphum
(G. M.), Se/Zoau-/ (Hsch.), serra/u//i (Pal. Beauv.), simorhyncham
(Hpe), sordidum (Ren. et Gard.), sr/aa/rosu/um Card, (b), sfit;-
mopya;£S (G. M.), Shihlmanni (Broth.) subcampaniforme (Geh et
Hpe), subdiminiilivum (Geh. et Hpe). su6e/^6fan/«/um (Broth.).
suhmacrodonlium (Geh. et Hpe), sH6o&sc»r«m (Hpe) (hyn.-
hreviiismlum (Mitt.) fide Fleischer), subperspicawn (CM.)
substriahim (Mitt.), subthelislegum Gard. (7), /arnarisa/orme
(Hpe
tamariscifrons (Brotli. et Geh.), /apes (G. M-), /A^'/i^^'""
(C- M.)
(Syn. : campani'/orme (Hpe) et srpvama/osum (G. M.) fide
l^leis-
cher), mtrichodadon (Ren. et Gard.) (8), (?) /nc/iope/ma/am (C. M.),
ivichoslegium (G. M.) med., t//.'am"" Card. {SigmateUa leplos-
r
(1) Rev. Bryol. 1910. p. 55. .01 r> .,r K««r.i
(2) Rev. Bryol. 191 1 , p. 42. M. ../.afum var.
mcr^rannm Card. Rev. bryol.
1911, p, 105.
, T.1 • u
(3) M. repians var. 5*7//arro5»/«ni Besch. fide Fleischer.
(4) Rev. Bryol. 1910, p. 54.
(5) M. repians var., fide Fleischer.
(6) Rev. Bryol. 1911, p. 42.
(7) Rev. Bryol. 1910, p. 55.
(8) Potius Cienidiunu
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qiiarrosa G. M.), uersipoma (Hpe), viridicaale (C, M.), viscidu-
liim (Hpe), volvatam (Hpe), Widgrenii (Angstr.)-
5*^ Sienomilriiim, — En 1869, Mitten crea une section Steno-
mitrium pour trois especes du genre Zygodon{l), ct Brotherus, en
1902, reprit la denomination de Mitten comme nom de genre (2).
Mais en 1897, C. Miiller avait etabli pour Tespece type, Zygodon
penladichus (Mont.) Mitt., le genre Peniastichella (3); c'est done
ce dernier nom qui est valable. La seule espece connue jusqu*ici
est le P. pentasticha (Mont.) C. M. M. P. Dusen a distribu6 sous le
nom de P. aarea une Mousse des lies Guaitecas qui nc paralt etre
qu'une variete de la meme espece. L*attribution au genre Pentas-





genre nouveau de la famille des Leskeacees
par J. Gardot.
L'espece pour laquelle j'etablis ce genre nouveau a et6 decrite
par Bescherelle en 1893, sous le nom dJAnomodon ovicarpiis
{Nonveaiix dociimenis pour la Flore bryologique du Japon, Ann.
Sc. nat., 7^ ser,, BoL XVII, p. 366); mais il est bien difficile de
comprendrc comment Bescherelle avait pu etre anicne k placer
cette Mousse dans le genre Anomodon, avec lequel elle n'a en
commun que les caracteres generaux de la famille. En 1905, j'en
fis un Lescuraea {Mousses de Vile Formose, Beih. zani BoL CentralbL
XIX, Abt, II, p. 128), et en 1907, dans son Genera, Brotherus la
plaga egalement dans ce genre, en etablissant pour elle un sous-
genre special, Trichoraalon (Musci, in Engl, et Pranti, P(lan-
zenfamiL, pp. 998-999). Mais je suis persuade maintenaut qu'elle
doit constituer un genre distinct : elle differe en effet des Lescuraea
par le dimorphisme tres accuse de ses feuilles, ses paraphylles
rameuses, et son endostome a lanicrcs 6troitcs, mais non lilifor-
mes. Le nom du sous-gen ro de Brotherus ne peut pas etre
cmploy6 comme nom de genre, parce qu'il existe dcja un
genre Trichocaulon N. E. Brown (Ascl^piadre)
;
je suis done
oblige de creer un nom nouveau.
(1) Musci austro-amer, p. 230.
(2) Musci, in Engl, et PranLl, Pnanzenfam. p. 464.
(3) Oesterr. bot. Zeitschr. 1807, p. 421.
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Hylocomiopsis ovicarpa (BeschO Card. gen. nov. el comb
r
nova.
Anomodon ovicarpiis Besch. in Ann. Sc. nat. 7^ ser. Bot. XVII,
p. 366 (1893).
Lescursea ovicarpa Card, in Beih. z. Bot. Centralbl. XIX, Abt.ll,
p. 128 (1905); Brotli. in Engl, et Prantl, Pflanzcnfam.,
Musci,
pp. 998-999 (1907). ,
'
Inflorencentia dioica. Planta habitu Hylocomio umbralo sub-
similis. Cespites extensi, robustuli, lutescentes vel vindes. Caulis
primarius repens, stoloniformis, sccundarius erecto-arcuatus,
decumbcns, pluries proliferus, rigidus, 3-7 centim. longu?, inor-
dinate pinnatus et parce bipinnatus, paraphyllus numcrosissimis,
multifidis, ramosis dense obtectus, ramis elongatis,
patulis,
teretibus, paraphylliferis, plus minus attenuatis saepe subfla-
gelliformibus. Folia dimorpha : caulina patentia, latissime trian-
gulari-cordata, basi plerumque fimbriata, utroque costai latere
profunde excavato-plicata, subventricosa, supra medium, m
acumen angustum, acutum yel subulatum, torquatum,
plus
minus elongatura abrupte constricta, margimbus intcgns hic
illic et praecipuo ad basin acuminis late rencxis, costa
dorso
inferne paraphylliis vcstita, in acumiue evamda, cellulis
pcllu-
cidis, majusculis, oblongis et ovatis, l^vibus vel dorso
parce
papulosis; folia ramea minora, erecto-patentia,
cordato-lancco-
lata, acumine breviore ct latiore, marginibus plams,
crenato-
serratis, costa flexuosa.dorso basi paraphyllifera.superne
dentata,
longe ab apice evanida, cellulis apice dorso promincnte
papiUosis.
Folia pericha^tialia erecta, intima subconvoluta, plicata,
scnsim
et longe cuspidata, Integra vel subintcgra, costa
tenui ad ./d
vel 3/4 evanida, cellulis breviter linearibus,
pellucidis, la^vibus.
Capsula in pedicello elongato, laevi, pallidulo, siccitate
superne
leniter dextrorsum torto, 10-30 millim. longo
erecta,.symmetnca,
laevis, castaAca, ovata vel oblonga, opcrculo
magno, alte comco,
apiculato. Peristomium duplex : exostomu dcntes «
membrana
basilar! distincta, elatiuscula oriuudi, inferne
pa hde lutescentes,
Supornc hyalini et minute granulosi, intus lam. hs
angustis pra^-
diti, dorso tenuiter transversim striatuh ;
endosto.nu membrana




(Nippon et lie Sliil
rile Quelpaert.
paralt assez r.'panJue dans le Japon nioyen
h kok); rabbit Faurie me Ta envoyee aussi
de
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Un Hypopterygium en France
par J. Amnan
En 1884, le D^ H. Gracf decouvrit, sur un vicux tronc du Balan-
Ham antardicum du Jardin botaniquc de Charlottenburg, pres
Berlin, un Hypopterygium fructifie que Carl Mueller de Ilalle
decrivit comme espece nouvelle (Flora marehica 1891-93) sous
le nom de H. Balanlii C. M. Cette mousse, largement distribuee
par le D^ Graef, h ses correspondants ainsi que par les societes
allemandes d'echange, se trouve dans la plupart des grandes collec-
tions.
Lors d'une visile au Palais d'hiver du Jardin d'Acclimatation
i Paris, le 1*^*^ avril 1903, je recueillis, en un certain nombre
d'exemplaires, un Hypoplerygium sterile, croissant vers la base
du tronc de beaux pieds du Dicksonia aniardica, et,quelques jours
plus tard, je retrouvai la meme mousse en petite quantite sur
le Dkksonia Selloviana dans la grande serre chaudc du Jardin des
Plantes.
Cette mousse, restce indeterminee dans mes collections, m'etant
tombee dernicrement sous la main, je la comparai a la plante de
Charlottenburg, dont la Bryotheca helvetica renferme de beaux
cchantillons, et je n'eus aucune peine a ridentifier a Tcspece
cre6e par C. Mueller.
_
II faut done accorder a VHypopterygiiim Banlatii C. M. (de la sec-
tion Tamariscina Kindb.) Tindigcnat frangais a litre d'elenumt
adventice sans doutc persistant. II serait interessant de recher-
cher k nouveau cette mousse et de voir si elle ne fructifie pas a
Paris comme a Charlottenburg.
Lausanne, fevrier 1913.
Bibliograpllie
Robert Doum. -^ Le Sporophyk chez les Hepatiques
Tel est le litre d'un travail paru en octobre et novembre 1912,
dans la Hevue Gendrale de Botanique dirigee par M. Bonnier,
professeur k la Sorbonne.
Le travail contient differeats points fort interessants et plus
ou moins originaux : c'est ce qui nous a derided k en publier une
analyse assez detaillee, dans le but d'etre utile aux Ilepatico-
logues.




A. — Sporogone complet
Quand
3 parties distinctes, bien differenciees : la racine,le pedicelle ct
la capsule.
La racine est presque toujours + globuleuse, en forme de coupe ±
profonde et meme tres profonde chez les Geocalycees de Nees
(Saccogyna, Calypogeia, etc.)- Dans les genres Cephalozia et
Lepidozia, elle se termine par un prolongement forme par une
file de plusieurs cellules. A part cette particularite, I'auteur
declare qu'il n'a jamais pu voir les sugoirs decrits et figures par
divers auteurs. II decrit et figure la racine de Marchantia que
Kny n'a pas vue. La racine est, sauf dans de rares cas (Jubuloideee
p. ex.), toujours entouree par des cellules rcduites a leurs parois
et qui proviennent de la coiffe et du gametophyte. Elle en a digere
le contenu protoplasmique pour le passer a la capsule. La racme
joueraitainsiunrole analogue aux cotyledons des Phanerognmes.
Le pedicelle est bcaucoup plus variable, et I'auteur resume scs
differentes variations d'apres I'article de Douin (1). II est en gene-
ral brusquement attenuc k sa base qui s'insere au fond de la coupe
form6e par la rarine; parfois il prescnte un etranglement tres net
dans les genres Scapania et Diplopbyllum.
Dans les sporogones complets mais imparfaits (Radula, Mado-
theca, Metzgeria), la racine est fort peu distincte du pedicelle
dont elle est l'extr6mite a peine differenciee par la forme des cel-
lules.
,
En ce qui concerne la capsule, la partie du travail s occupant
des elateres est la plus curieuse : c'est une mise au point de quel-
ques travaux anterieurs inconnus en France avec quclques expli-
cations supplementaires. L'auteur distingue diverses sortes
d'elateres et montrc le role de chacune dans la dissemination des
spores.
II y a : 10 Les elaleres laiiQantes (Frullania, Lejeunea) en forme
de trompette, termin^es par un large annoau qui contnbue beau-
coup h Inncer les spores par la detente brusque des elateres
au
moment de la dehiscence valvaire; 2" les elaleres agilantes {tos-
sombronia, Scapania) qui se contentcnt de se tortiller ct de remuer
la masse des spores que le vent disseminera ensuite faci
ement;
3" les iilnleres saidanles (Cephalozia, Cephaloziella), les plus par-
faites de toutes, qui sautent au loin en entratnant avec elles les
(1) Ch. Douin. — Le pedicelle de la capsule des H^patiques,
in Bull, de la Soc. bol. de France, 1908.
.t>
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spores voisines. L'aiitour explique le mecanismc du saut d'apres
Kammerling (1), et rappelle que Schmiedel, des 1779, avait vu
pour la V^ fois ce curieux pheiiomene et I'avait qualifie de « spec-
taculum elcgans et delcctabile. »
Enfin,4«quelques genres (Metzgena, Aneura, Pellia) possedent
deux sortes d'elateros : Des 61ateres fixees au sommet des valves
et des elateres libres et santantes dans les deux premiers genres
cites; et des elateres fixees au fond de la capsule avcc des elateres
libres mais agitantes chez Pellia.
B. — Sporogone incomplel
Dans les Anthoceros, le sporogone est reduit a la capsule et a
la racine; ce qu'on appelle quelquefois pedicelle dans ce genre
n'est que la base non mure de la capsule.
Dans le g. Riccia et les genres voisins, le sporogone ne conl-
prend plus qu'une capsule sans racine ni pedicelle; elle est ainsi
reduitc a la partie essentielle du sporogone.
^
11. LES ORGANES rROTECTEURS DU SPOROGONE
I
^
Le sporogone, organe essentlel, producteur des spores, est pro-
tege par diverses enveloppes selon les genres : la coiffe, le pcrianthe
I'involucre, le pi^rigyne et parfois merae le thalle ou la tige.
L'auteur distingue 2 cas suivant que les sporogones sont isoles
(Spha?rocarpus, Scapania etc.) ougroupes (Marcliantia, Preissia).
A. — Sporogone isole
A propos de la coiffe, il y a lieu de signaler le cas tres special des
Frullania, Lejeunea, etc. Dans ces genres, la racine tres aplatie
reste toujours inclttse dans la coiffe qui est comme pedicellee et
n'est pas perforce, comme dit Ily.
Dans d'autres genres (Metzgeria, Aneura, etc., la coiffe charnue
a un double r6le : proteger le sporogone et lui fournir les matf^-
riaux nutritifs dont il a besoin pour se developper.
Les autres organcs protecteurs ne presentent pas de particu-
larites nouvelles a signaler.
B. — Sporogones groupes
Chez les Marchantiees, l'auteur montre comment les arche-
gones fecoudi'-s se d^vcloppent tous en se logcaxit dans un appa-
reil special appcl6 capitule ou chapeau. II fait voir que, par le
developpement inegal de ce capitule, les archegones, d'abord
r
M
(1) Kammerling. — Der Bewegungs mechanismus der Leber-
mooselateren, in flora, 1898.
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dresses, se recourbent peu a peu par leur base pendant que leur
col conserve toujours sa direction premiere. Dans ces plantes,
les sporogones sont proteges, d'abord par les ecailles qui les
recouvrent et ensuitc par le capitule et les enveloppes (involucres
et pcrianthes) qu'il forme.
R. Douin signale le cas special et non decrit dc Fegatella conica
oil les archegones et le jcunc capitule se dcveloppent dans une
cavite du thallc; celui-ci se dechire ensuite en dessus pour le lais-
ser passer; mais alors la protection est assuree par le capitule lui-
meme.
III. — EMPLOI DES CARACTERES TIRES DU SPOROGONE ET DE SES
ENVELOPPES DANS LA CLASSIFICATION
L'auteur commence par poser les principes suivants qu'il
appuie a la fois par I'observation et le raisonnement :
10 Les caracteres tires du sporogono ont toujours etc regardes,
et avec juste raison, comme des caracteres de premier ordre, par
tous les Hepaticologues;
2° Les caracteres tires des organes protectcurs (coiffe, perian-
the, p^rigyne et involucre) sont encore tres importants, puisqu'ils
ne se dcveloppent normalement que s'il y a eu fccondation ; ils
participent ainsi dc I'importance des premiers;
30 Enfm, les caracteres tires du gamctophyte sont de valeur tres
inferieure aux precedents, etant toujours ± fortemcnt inHuenc^s,
par les conditions extoricures.
Ensuite, il montre oii en est actuellcment la classification des
Hepatiques, et fait la critique des groupes, de ceux dont il a pu
ctudier, dit-il, au moins quelques genres. II emploie la termmo-
logie de Schiffner dans \esPflan:enfamilien.
10 Grandes divisions on classes
^
On divise actuellcment les Hepatiques en 3 classes : les Mar-
chantiales, les Jungermanniales et les Anthocerotales.Cette der-
ni(\re classc forme un groupe ties naturei, mais les 2 autres sont
tout a fait artificielles. Les Marchantiales sont caracteris6es
par
un thalle pourvu dc chambres aerif^res et de stomates; ce n est
pas exact pour div.us Riccia ni meme pour un genre dc
Marchan-
tiees. En effet, Dumorticia adulte ressemble a un grand Pclha
et n'a ni cbumbres a^riennes ni stomates. Sans le capitule
et les sporogones group6s des Marchanticcs, on n eut
jamais
song&k\e mettrc dans cc groupe. D'ailleurs, les divers sporogones
des Marchantiales sont tout a fait hcterogencs.
La classe des Jungermanniales est tout aussi peu naturelle,
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car on y a place tout ce qu'on n'avait pii ranger dans les deux
autres.
La division des Hepatiques en 3 groupes, d'apres le pcrfection-
ment organiquc du sporogone, dit M. R. Douin, serait beaucoup
plus logique. On aurait :
1*^ Bicciales : Sporogone reduit a la capsule;
2^ Anthocerotales : Sporogone forme d'une capsule et d'une
racine, sans pedicelle intermediaire;
3^ Le reste des Hepatiques formerait la 3^ classe avec sporo-
gone complet.
2^ Jungermanniales
L'auteur ne se prononce pas sur la valeur de la division des
Jungermanniales en J. anacrogynes et J. acrogynes.
Dans le premier groupe, 11 dit que les Sphoerocarpoideae aux-
quelles on pourrait adjoindrc les Rielloidea^, qui sont des Spha^ro-
carpus aquatiques, et les Metzgerioideae formcnt deux groupes
tres naturels. Quant aux autres tribus, il declare ne pas les con-
naitre sufTisamment pour pouvoir en faire une critique s^rieuse
tout en montrant qu'il n'est giiere possible de grouper cote a cote
Pellia et Fossombronia,
r
Dans le groupc des Jung, acrogynes regne le meme desordre.
« Les Epigoniantheae et les Trigonanthese sont caracterisees par
les plis du perianthe : trois principaux,deux lateraux et un troi-
sieme dorsal dans la premiere tribu, ventral dans la deuxieme.
Pour montrer que cette division ne vaut rien du tout, il me suffira
de citer les deux exemples suivants empruntcs au travail manus-
crit de Douin et Schiffner (1) encore inedit. Dichiton a un perian-
thr^ de 4 ou 5 plis : un anterieur, un posterieur parfois dedouble
et 2 lateraux; on le range dans les Epigoniantliees. Priolonobus
Turneri a exademenl le meme perianlhe, 4 ou 5 plis quand le poste-
rieur est dedouble; et les auteurs en font une 1 rigonanthee.»
D'aillcurs le caractere des plis du perianthe est par trop variable
dans beaucoup d'especes pour pouvoir scrvir utilemcnt et sur-
tout pratiquement. II est bien loin d'avoir la Constance des
caracteres du sporogone. De tous les caracLeres employes pour
distinguer les 3 tribus des Epigouinnllieae, des Trigonantheae et
des Ptilioideae, il n'en esl pas un seal qui soil commun d touies les
especes.
SilesScapanioide8e,lesStephanioideae,les Pleurozioidese et les
Bellincinioideae sont bien caracterisees, cela tient k ce que ces
(1) Douin et Schiffner, Monographic de la famille des Cephaio-
ziellac^es.
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tribus sont reduites a 1 ou 2 genres et que, par suite, les preten-
dus caracteres de tribus sont, en realite, dcs caracteres gen^riqucs.
La tribu des Jubuloidese seule forme un groupe tres naturel par
ses elateres fixes et langantes, sa coiffe charnue inferieuremcnt,
non pcrcec par la racine et + pedicellee.
L'ensemble dcs autrcs Jungermanniees acrogynes forme un
autre groupe tout aussi naturel (Jungermannioideae de Spruce)
par les elateres libres, sautantes ou agitantes, la coiffe percee
par la racine qui s'enfonce plus ou moins dans le gametophyte,
sans parler des caracteres de ce dernier qui sont aussi bicn difTe-
rents dans ces 2 groupes.
Nous avons insiste davantage sur cette 3^ partie, attendu
qu'elle convient davantage aux lecteurs de la presentc Revue.
Pour terminer, ajoutons que 4 belles planches facihtent sm
gulierement la comprehension du texte.
Karl Muller. — Rabcnhorst's Kryptogamen-Flora. Die
Lebermoose 16 und 17 Lieferung.
.
, r> j
Deux nouvelles livraisons (16 et 17) ont paru depms la fm de
Decembre. Elles contiennent : les genres Nowellia (N. curvitoha).
Pleurodada (P. albescens et la var. isli.ndica). Hijgrobiella
[H.
laxifolia). Eremonotus (E. myriocarpus). Pour Ic genre Cephalo-
ziella qui forme la plus grande partie de ces deux hvraisons, 1
au-
teur donne une liste des espcccs avec la date de leur
pubhcation
depuis 1787 iusqu'a 1912, un tableau indiquant 1
mflorescence, a
forme des feuilles, la grosseur de leurs cellules, la
profondeur du
sinus,l'etat de la cuticule(lisseouverruqucu3e), la forme des
lobes
et leur largeur par le nombre de rangs de cellules. Un autre
tableau
contieut les amphigastres, les feuilles de rinvolucre
(la forme de
leurs dents), leur soudurc ou non, la grosseur des
gcmines et les
autres caracteres difTerentiels. Un tableau des especes reparties
en
trois sous-genres : Schizophyllum, Eucephaloziella e
Pnonolobu.
Une clef analytique des especes comme pour les autres
genres et
enfin les descriptions et figures des especes :
C elachista et la
variety spinigera. C. striatula et la var.
subdcntata, C aerana,
G. elegans, C Raddiana, C. myriantha et var. J^^P^^."^- ^j
L^
prichtii et var. stellulifera, C. Baumgartneri, C.
Bryhmi G. rube la
et var. subtilis, G. arctica, G. Hami^eana et var. erosa
et pulchtl la,
G. integerrima C. grimsulaua, G. biloba, C Starkei
et var. rupe.-
tris, verrucosa ct examphigastria, G. papillosa, G.
Goluinba. C.
Perssoui, C. Massalongi, G. phyllacautha, C.
compacta, C. dtn-
tata, G. Turneri. - Les especes 1-3 apiuirticnnent
au sous-genie
Schizophyllum, les especes 4-16 au sous genre
Eucephaloziella.
les especes 17-23 au sous-genre Prionolobus.
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J. Cardot, — British Antardic Expedition 1907-09. Musci.
In-4 de 3 p., 1910. — Les mousses de Texpedition du Nimrod
proviennent de la meme region que celles rapportees anterieure-
ment par le Discovery. EUes consistent en 4 especes deja con-
nues, mais dont Tune est nouvellc par la flore antarctique, le
Dicranella Tlooheri.
J. Cardot. — Les mousses de Vexpedition nationals antarctique
ecossaise, In-4 de 16 p. ct 3 pi. (Extrait de Trans, of the Roy.
Soc. of Edinburgh, vol. XLVIII, Part I (N" 3) 1911). — Les
mousses rapportees de cctte expedition ne sont pas ires nom
breuses, mais elles presentent cependaut de Tinteret, parec
que la plupart proviennent de localites qui etaient restees
j usque \k totalement inexplorees
. 21 especes proviennent
de rile de Gough ou Diego Alvarez, dont la llorule etait
tout a fait inconnue; elles ont etc recoltees par le D^ Hudniose
Brown, 10 especes ont ete recucillies a I'lle de Laurie et 6 a
I'Ascension. — 15 especes nouvelles sont decrites et figurees,
ce sont: Sphagnum Scotise, Trematodon intermixtus, Campy-
lopus alvarozianus, Macromitrium antarcticum, Bryum tenel-
licaule, B. subulinerve, Bartramia stenobasis, Thuidium alvare-
zianum, Isopterygium Brownii, I. ambiguum, Brachythecium
pallidoflavens, Rhyncliostogium isopterygioides, Dicranella pyg-
maea, Ilyophila Ascensionis cL Philonotis pergracilis.
J. Cardot.— Plantae Hochreutineranae, Musci, In-8 de 23 p.
(Extrait de TAnnuaire du Conservatoire ct du Jard. bot. dc
Geneve, vol XV-XVl, 1912). — Cette collection se compose de
96 especes, dont 8 nouvelles : Dicranella Hochreutineri, Campylo-
pus sclerodictyus, Webera sparsifoha, Bryum rubescens, S. sala-
kense, Ectropothecium haplocladum, I. aspersum, Limbella
intralimbata.
J. Cardot. — Mousses nouvelles du Japon et de la Coree. Bull,
de la Soc. Bot. de Geneve, 2^ sen> vol. I (1909), p. 120-132 et
vol. Ill (1911), pp. 275-294. — Cette etude est la continuation
du travail commence dans le Bulletin de I'Hcrbier Boissier en
1907 et 1908. Description d'un grand nonibre d'especes nouvelles.
A. LuisiKR S. J. — Esbnro dc Sphagnologia Brazileira. In-8 do
32 p. (Separata da Brotf^ria, S6rie Botanica, Vol. X, fasc. Ill,
1912). — 4 especes sont communes au Brcsil et aux autres regions
de I'Amerique du Sud, 29 especes de I'Amerique du Sud n'ont pas
encore cte reneontr^es au Br6sil. L'auteur donne la liste par pro-
vinces, la Bibliographie et le catalogue des 78 trouv^es jusqu'i ce
jour au Brcsil.
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A. GuiNET. — Nouvelles recolte$ hnjologiqne$ aux environs de
Geneve. In-8 cle 9 p. (Extr^^it do I'Annuaire du Conserv. et du
Jardin but. de Geneve, vol. XV-XVI, 1912). — Cc catalogue com-
prend 64 esp^ees avec riudicatiou dcs supports et des localites.
M. Guinet observe que le Tinunia inegapolilana ne parait pas
appartenir h la Acre des environs de Geneve; toutes les localitea
citees par lui, dans sos publications pr<^cedeutes, pour oette plante,
doivent etre rapportccs au T. bavarica.
r
Em. Marchal. — Ecrherches njlologiqiies siir le genre Amblys-
iegiiim. In-8 de 15 p. et 1 pi. double (Extrait du tome LI du Bull,
dc la Soc. Royale de Botan. de Belgique, 1912).— L'auteur doime
les r^sullats de son travail dans les conclusions suivantes :
lo Le processus maturatif parait s'accomplir dans le genre
Ambhjslegiiim suivant le schema In^tcrohomeotypique.
2° Dans le genr« Amhlyslegium \c cliiffre chromosomiquo fon-
damcntal srmble etre n=12. L<^,s A. serpens ct irriguum pr(^sentent
un tel nombre de chromosomes. '




40 A. serpens bivalens (d'origine aposporiqne) est uii polymere
nucleairo ohez loquel /i=24.
50 Toutefois il exisle cntre ccs deux typos diploidupies une
difTerence fondain.Milale. Tandis qu'au cours de la sporogonese
Chez A. ripariiim, la reduction s'accomi.lit a la fagon ordinaire,
Chez A. serpens bivalens, grace a la parfaite homologie des quatre
series chromosomiqucs, il se produit une double conjugaison
zygotenique, tout au moins partielle, amenant la formation de
groupes trotradiques, de bigemini.
6 — Dans le genre Ambhjslegiiim, il scmble exister une cer-
^taine relation cntre les afrmites systematiques et le chifTre chro-
mosomique; A. serpens et A. irriguum hom&res nucleaires, etant
plus rapproches que le polymere A. riparium.
W Walter Watts. — The mosses of IheYarrangobilhj Caves
dislrict, N. S.W. In-8 de 20 p. (From the Proceed, of the Linn. Soc.
of New South Wales, 1912). - M. Watts donne une courte des-
cription g6ographique et geologique du district et il remorcie
M. Brotherus d'avuir bien voulu examiner ses recoltes. Nous trou-
vons dans ce catalogue la description des espies nouvelles :
Tortula brunnea, Philouotis austro-falcata, Ph, fontaiioidcs,
Aniblystegium Nova^-Valcsiae, Sciaromium ehmbatum, S. Forsy-
thii, Drcpanocladus strictifolius, Ectropothccium condensatum.
A. Casarez Gil y F. Beltran Bigorra. — Flora briologica
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de la Sierra de Guadarrama, In-8 de 50 p. (Trabajos del Museo de
ciencias naturales, n° 12). -Madrid 1912. — On doit savoir gr6
aux auteurs d'avoir public le r4-ultat de leurs recherchcs et de
leurs etudes sur la flore d'Espagne, car ce pays n*a etc jusqu'a
ce jour quo tres incornplctement explore au point de vue bryo-
logique. — La Sierra de Guadarraiua est une chaine de monta-
gnes situee au centre de rEspagne,formee de granit et de gneiss;
plusieurs de ses sommet^ depassent 2.CO0 metres, I'un atteint
2.4C6 metres. Les auteurs entrent ensuite dans quelques details
au sujet de la geographic botanique, et ih douncnt les listes dcs
espece? indiquees par les auteurs qui les ont, precede. Cette bro-
chure determine par le catalogue deS hepaiique^ et de^ mousses
avec les localites et des notes.
W. WoLLNY. — Die Lebermcos flora der Kilzhiihtler Alpen. I.
MiLteilung, In-8 de 13 p. (Separat. aus der Oesterreichichen bot.
Zeits. n^s 7-8).— L'auteur indique quels sont les territoires dont
il donne le catalogue dee hepatiques avec Taltitude efc Tindica-
tion des localites des 102 especes.
I, Gyorffy. — Einige Worte iiber'zwei Moose von Simonhai
(Botanikai Kozlemenyck, 1911, Heft 1-2, pp. 17-22) — Etude du
Dicranella marisensis et du Leplodon Smithii. — Une seconde
<5tude de ccs deux e^pcccs comprend trois pagos.
Nouvelles
M. Culmann m'ecrit qu'ayant recolte dans TOberland Bernois
une forme mtermediaire,sous certains rapports, entre le Barhnla
rigidula et le Grimmia andraeoides de Limpricht,il est persuade
que cette derniere espece doit ^tre vdithohco an Barbula rigidula
comme sous-espece Barbala andraeoides, ou pcut-etre comme
forme anomale produite par la secheresse de la station (rochers
calcaires exposes au soleil a 2.150 m). II compte revenir ulterieure-
ment sur cette question delicate.
Le monographe des Hepatiques, M. Slephani, age de 71 ans,
n'est plus en 6tat do [aire usage du microscope pour Texamen des
Hepatiques, il est done inutile de lui adresser a I'avcnir ces plan-
tes h determiner.
L'Acad^mie dcs Sciences de Paris a decerne le prix Dcsmazieres
k MM. EL et Em, Marchal pour leurs beaux travaux sur Tapospo-
rie chez les mousses.
Caen, Imprimerie-Reliure E. DOMIN, rue Je la Monnaie
FNo 3. 40e Annee 1913
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Diagnoses preliminaires de Mousses mexicaines
par J. Cardot"'
(lOe article)
La mort de M. Pringle, survenue en 1911, pouvait fairc crain-
dre un temps d'arret dans les progres de la connaissance des
. Mousses du Mexiquc. D'autre part, I'etat trouble dans lequel se
trotlve actuellement ce pays est bien peu propice aux reche.ches
scientifiques. Cependant, malgr6 ces circonstanccs d^favorables,
les mat6riaux dVtude continuent a me parvenir abondamment.
Notre collegue le Frere Heribaud, m'a communique un certam
nombre d'especes rccoltt^es par les Freres "Arsene et Nicolas dans
les fitats de Puebla et de Michoacan. Un botaniste americam,
M. C. R. Orcutt, m'a envoys unc petite scrie d'especes recueilhes
par lui, en 1910 et 1912, dans diverses regions du Mexique, et M. le
D' H. Schenck, de Darmstadt, m'a donn6 des especes qu il a
r^coit^es en 1908, principalement dans les Etats de Vera-Cruz
et de Puebla. Je dois au Conservatoire b«^tamque de
Geneve
communication d'un certain nombre d'6chantillons ind6termm6s
provenant des anciennes recoltes de Galeotti et d
Andrieux, et
parmi lesquels se trouvaient deux especes m6dites. Ce sont
cCh
divers matoriaux qui ont fourni les nouveaut^s faisant e sujet
de
cet article. Enfm, j'ai rcQU du Frere Arsene, fix6 depms longtemps
dej^ au Mexique, unc tres importante collection, dont 1 6tude,
a
peine commenc^e, promet d'etre des plus interessantes. EUe
fcra
I'objet des articles suivants.
FissiDENS Heribaudii Broth, et Par. in sched.— Fissidenli
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Pringlei Card. {Rev. BryoZ., 1909, p. 69) peraffinis, a quo differt
foliis inferioribus brevioribus, superioribus angustioribus, lami-
naque dorsali baud vel vix decurrente et seepe supra basin folii
evanescente.
Environs de Puebla (Frere Nicolas, 1910).
Husnotiella revolula Card. {Rev. RryoL, 1909, p. 71). — Dans le
dernier numero du Bryologisi {XWIj^t. 25), M.Williams signale que
la capsule de cette Mousse, de meme que celle de VH. Palmeri
Card. {Rev. BryoLy 1910, p. 121), presente un peristome rudi-
mentaire, et il se base sur ce fait pour rcunir le genre Husnotiella
aux Didymodon.
J'ai constate qu'en diss^quant soigneusement des capsules
encore opercul6es &'Husnotiella on trouve, en effet, une mem-
brane peristomiale extremement courte, a peine aussi haute que
Fanneau, qui la masque completement ; le bord libre de cette
membrane est epaissi, brun, granuleux, et presente generalement
des irregularites ou des nodosites plus ou moins saillantes, mais
je ne puis y voir, avec M. Williams, des dents rudimentaires,
comparables a celles du Didymodon mexicanus Besch.; dans cette
derniere espece, les dents peristomiales, quoique courtes, sont
tres normalement constituees, et mesurcnt 0,10 a 0,12 mill, de hau-
teur. II n'y a rien de semblable dans VHusnotiella. La presence d'un
anneau tres diflerencie et fort apparent, forme de 2 ou 3 series de
cellules, et la structure de la ncrvurc, d6pourvue de stereidcs
ou de subster^ides sur la face ventrale, s'opposent en outre a la
reunion de VHusnotiella revoluta au genre Didymodon, et je suis
persuade que cette Mousse doit continucr k former un genre dis-
tinct, ayant au moins autant de droits a rautonomie que Ic genre
Globulina C. MulL par exemple. II y a lieu seulemcnt d'en modi-
fier la diagnose comme suit: Capsula... annulata, peristomio
valde inchoato, e membrana humillima, annulum vix aequante,
margine incrassata, fusca, granulosa, irregulariter nodosa cons-
tato.
M. Williams considere VH. Palmeri Card, comme une simple
forme de VH. revolula, et dit qu'il a constats des transitions entre
l(?s deux plautes; sur ce point, je suis fort dispose a penser qu'il a
raison, et que VH. Palmeri n'est qu'unc variety de VH. revolula (1)
.
Trichostomum INVOLVENS Card. — Dioicum. Cespites densi,
(1) M. WillianiS signale encore Tidentit^ de men Didymodon steno-
pyxis {Rev. bryol, 1909, p. 8i) avec le D. aeneus (G. Mull.) Besch., opi--
pion que je ne puis ni confirmer, ni discuter, n'ayant vu jusqu'ici
aucun echantillon authentique da D. aeneus.
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humiles, virideL Gaulis brevis, erectus, parce divisus, vix 5 mil-
lim. altus. Folia madida e basi erectiore patenti-subrecurva,
sicca flexuoso-crispata, lineari-lanccolata, obtusa, mutica vel
minutissiuie apiculata, marginibus superne late involutis valde
canaliculata et apice cucullata, integerrima, costa vabda, rufes-
cente, continua vel infra summura apicera abrupte evamda, cel-
lulis in tertia parte inferiore folii pellucidis, lavibus, secus
mar-
gines usque medium versus ascendentibus, inferionbus juxta-
costalibus plerumque lutescentibus, angustis, longe Imeanbus,
margincs versus hyalinis, rectangularibus, superne quadratis
et sensim in rete cliloropbyllosum e cellulis minutis, rotundatis,
dense et minutissime papillosis compositum transeuntibus. Foba
perichfBtialia caubnis subsimiUa, sed basi pellucida longiore,
e
celluUs omnibus angustis, bnearibus et abrupte m cellu as mmu-
tas virides transeuntibus reticulata. Capsula m pedicello tenm,
inferne rubello, superne pallidiore, 10-12 milbm. longo
erecta,
oblonga, operculo alte conico-rostrato, recto vel
curvatulo spo-
rangium suba^quante. Peristomium elatum, purpureum,
dentibus





On pent comparer cette espece au T crispulum
Brucbd Eu-
rope; elle en differe par ses feuilles plus
obtuses. a bo ds plu
fortement involutes, par le tissu basilaue
remontant !« o^g de
bords, les cellules inferieures. au voismage de a ne^^^^'J^"
aroit;s et plus allong^es, et le peristome plus
6lev6. Le feml es
obtuses, et le tissu basilaire remontant le long
des bord. la distm-
guent egalement du T. Purpasii Card {Rev. ^''^/'^ l?f ' P^/;)^
qui a les feuilles acuminees, aigues, et le
tjssu basi a re passant
graduellement au tissu chlorophylleux sur
toute la largeur de la
feuille.
DiDVMODO. HEHiBAUon Card. -- Cespites densi, ob
c-e f
"-^^^
virides, 5-10 millim. alti. Folia sicca
^-^"-^t^^^^;^^^^^'
^^t^^
patentia, oblongo-lanceolata et sensim m ^<^Mf^f. f^^^^f^^^^^
canalicuiatum, obtu^ulum attenuata,
"^.^^fJ^'^^f.-^^ff^^^^Xs
medio anguste revolutis, costa vabda, vindi, f^^.^^^^^J^^^
minus distincte excurrente, cellulis rotundatis.
l^v^^^^^^^^^
vibus, inferioribus quadratis et breviter
^^^^^a^^^^^^^^^^
in pedicello tenui, inferne rubrllo,
superne pallido ^'^ jndb^
longo erecta, minuta, oblonga, operculo a
te con co plus quam
dimidiam partem capsular a^quante, cellulis ^ f f^^^ 7^\^^




quid inclinati, usque ad basin in 2 crura filiformia papillosa divisi.
£tat de Puebla : Rancho Posada, 2194 m. (Frere Nicolas, 1911
;
nf> 5076).
Tres voisine du Z). fuscoviridis Card. {Rev. hnjoL^ 1909, p. 83),
cette espece s'en distingue par ses dimensions un peu plus fortes,
ses feuilles plus longues, plus 6troites, plus graduellement retre-
cies-acumin6es, plus 6troitement revolutccs, et par son pedicelle
h
pale au sommet. En outre, les dents du peristome legerement
inclinees, et les cellules de Topercule dispos^es en series un peu
obliques rapprochent cette espece des Barhiila,
Hyophila dentata Card. — Laxe cespitosa, nigro-viridis.
Caulis circa 10 millim. altus, dichotome divisus. Folia sicca invo-
luta, erecto-incurva, madida patentia patulave, in singulis inno-
vationibus annuis ascendendo majora, superiora subrosulata, e
basi paulo angustiore lingulata, brevissirae acuminata, marglnibus
inferne undulatis, supcrne planis, madore baud involutaceis, in
foliis superioribus apicem versus valde dentatis, costa nunc
continua, nunc infra summum apicem evanida, nunc brevissime
excedente, cellulis parvis, viridibus, distinctis, hexagono-rotun-
datis, papillosulis vel subla^vibus, inferioribus quadratis et rcctan-
gulis, in spatio brevissimo juxta costam saepe majoribus, laxiori-
bus, hyalinis. Csetera ignota.
Etat de Michoacan : environs de Morelia, associ^ h Grimmia
Arsenei Csiid, (Frere Arsene, 1911).
Rappelle VH. subdenliculata Card. {Rev. bryoL, 1909, p. 76) par
la forme et le tissu basilaire des feuilles, mais s'en distingue par
la coloration d'un vert noiratre, le port plus robuste, les feuilles
superieures fortement dent^es dans le haut, et les cellules de la
partie sup6rieure des feuilles plus grandes et plus distinctes. On
pent le comparer aussi a VH. elala Card. [Rev. bryoL, 1909, p. 75),
qui a les tiges plus ^levees, les feuilles moins denteeS, et les cel-
lules plus grandes, k parois 6paisses.
MoLENDOA OBTusiFOLiA Broth. et Par. in sched. — Dioica,
pusilla. Cespitcs humiles, extensi, deplanati, obscure virides, 2-5
millim. alti. Folia sicca incurvo-crecta, subcrispata, saepe homo-
malla, madida palontia, lineari-ligulata, obtusissima, integerri-
ma, marginibus planis, costa valida, dorso rotundata, in tota
parte superiore papillosa, sub summo apicc abruptc evanida, cellu-
lis inferioribus laevibus, quadratis et brcviter rectangulis, cseteris
rotundatis vel subhexagonis, minutis, valde papillosis. Folium
pericha^tiale intimum convolutum, vaginans, obtuse cuspidatum,
costa subpercurrente, cellulis omnibus oblongis, laevissimis, infe-
rioribus majoribus, laxis, hyalinis. Fructus lateralis. Capsula in
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pedicello tenui, lutescente, 4-5 millim. longb, siccitate apice dex-
trorsum torto erecta, oblonga, operculo oblique longirostri. Spe-
cies ob staturam pygma?am et folia ligulata, obtusissima valde
peculiaris' et primo visu ab omnibus congcneribus discerncnda.
Environs de Puebla (Frere Nicolas, 1911). fitat de Vera-Cruz :
Jalapa (G. R. Orcutt, 1912, n^ 5361).
Par son port, cette Mousse rappelle beaucoup certaines petites
especes du genre Anceciangiiim, mais elle s'en distingue par sa ner-
vurc k eurycystes medians, et non ventraux; elle a aussi beaucoup
d'analogies avec le Pleuroiveisia Schliephackei Limpr., d'Europe,
dent elle difTere par la capsule plus allongee, sans anneau distinct,
et par les cellules inferieures des feuilles plus courtcs.
Grimmia Arsenei Card. — Dioica. Cespites laxiusculi, atro-
virides, 1-4 centim. alti. Caulis robustus, crassus, densifolius, sub-
fastigiatim ramosus. Folia conferta, sicca erecta, madida patulo-
squarrosa, e basi late obovata sensim longe lanceolato-acuminata,
carinata, pilo brevi, crasso, denticulato instructa, costa sat valida,
canaliculaLa, marginibus inferne reflexis vel revolutis, cellulis in
2/3 superioribus parvis, rotundatis, valde chlorophyllosis, ubique
vel partim bistratosis, inferioribus unistratosis, elongatis, parie-
tibus incrassatis et valde sinuosis, marginalibus pauciseriatis rec-
tangulis, pellucidis. Folia perichsetialia longiora, pilo longiore.
Caetera desiderantur.
fitat de Michoacan : environs de Morelia (Frere Arsene, 1911).
Lc tissu basilaire des feuilles,constitue par des cellules allongees,
h parois 6paisses et sinueuses, rapproche cette espece des G. Schult-
zii HQb. et arcuatifolia Kindb. ; elle en differe par sa teinte d'un
vert fonc6, et par ses feuilles plus larges, formees dans les 2/3
superieurs de cellules bistrates, k parois non epaissies ni sinueuses.
FuNARiA APicuLATOPiLOSA Gard.— Autoica, gregaria vel laxe
cespitosa. Caulis 4-6 millim. altus, ramo masculo basilari. Foha
inferiora squamiformia, minuta, appressa, oblongo-lanceolata,
breviter acuminata, integra, costa sat longe ab apice evanida,
superiora multo majora, subrosulata, patentia, oblongo-subspa-
thulata, apice abrupte et longe piliformi-apiculata, marginibus
inferne reflexis, ceeterum planis, supernc nunc subintegris, nunc
cellulis marginalibus prominentibus obtuse serratis, costa plerum-
que ante apiculum evanida, rarius in illud producta, ceUulis infe-
rioribus rectangulis, superioribus ovato-subhcxagonis, parcc
chlorophyllosis, parietibus teneris. Capsula in pedicello palbde
rubello, 5-9 millim. longo, laivissimo erecta inclinatave, asymme
trica, sicca baud plicata, ovata, superne convexa, collo atte-
nuate ffiquilongo pra^dita, ore rubra, exanmilata, operculo con-
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vexo, cellulis recte seriatis. Peristomiuipi duplex : exostomii
denies lineari-lanceolati, rubro-aurantiaci, striati, apice subhya-
lini, intus 6-8 lamellis ornati; endostomiuin imperfectum, pro-
cessibus brevibus, truncatis, granulosis, saepe rudimentariis.
Sporae Igeves, polyedricse.
fitat de Puebla : Rancho Posada, 2194 m. (Frere Nicolas 1911 •
n° 6021).
' '
• Espece de la section Plagiodus. C'est du F. pulchella Phil., de
I'Ardeche, qu'elle parait se rapprocher le plus ; mais elle s'on dis-
tingue facilement par sa taille plus forte, ses feuilles plus allongees,
les superieures ordinairement dentees, son peristome interne
moms developpe, et enfin ses spores polyedriques.
MiELicHHOFERiA OMissA Card. — Synoica, M. pralicolx Card.
[Rev. 6rr/o/., 1911, p. 3) affinis, sed minor, costa angustiore, lon-
gms ab apice evanida, cellularumque parietibus teneris, angustis
diversa; M. longiseise C. Miill. habitu quoque similis, foliis autem
marginibus ubique perfectc planis, costa nunquam excurrente, et
capsula arcuata ab ilia facile; distinguitur. Peristomium ignotum.
Montagne de San Felipe, pres Oaxaca (Andrieux, 1833)
_
Webera orizabensis Card. — Synoica, W. crudie Bruch affi-
nis, fohis autem angustioribus, apicem versus validius dentatis
costa percurrente vel sub summo apice evanida, foliis comalibus
brevionbus, et capsula angustiore, subcylindrica diversa; aW speclahiU (C. Mull.) Hpe et W. cyUndrica Sch.foliis brevioribus
et capsula crassiore primo visu distincta; a W. integridenli (C.
Mull
)
Sch mihi ignota hujus e descriptione foliis firmis, nitidulis,baud vindissimis, angustioribus, costa non excurrente, capsula
crassiore endostomii processibus latioribus, ciliisque longioribus,
tevibus dilTerre videtur. Folia anguste vel lineari-lanceolata
apicem versus valde dentata, marginibus nunc planis, nunc plus
minus revolutis, costa continua vel infra summum apicem eva-
nida, celluhs longe et anguste linearibus, inferioribus brevioribus,
subrectanguhs. Capsula in pedicello circa 18 millim. longo subho-
montalis vel nutans, magna, subcylindrica, 4-5 millim. longa,
1-1 '5 crassa, collo brevi attenuato, opcrculo ignoto
Etat de Vera-Cruz
: pic d'Orizaba (Galeottl, 1840, sub no 6973).
J ai trouv^ seulement quelqucs tiges de cette espece dans un
echantillon de Timmiella suhanomala.
Bryumargenleum Ilcdw. ex Linn. var. angustatum Card —A forma genuina capsula angustiore, cylindrica, collo longiore,
attenuato diversa; a var. chlorocarpo Card. {Rev. bruoL' 1911




fitat de Mexico : entre le Popocatepetl et I'lxtaccihuatl, sur
bois pourri (H. Schcnck; 1908; n^ 385).
Floribundaria Schenckii Card.— F. usneoidei Broth, brasi-
liensi pcraffinis et forsan tantum cjusdem proles regionalis, a
qua foliis e basi minus late cordata magis sensim attcnuatis reti-
que magis viridi et minus obscure distinguitur. Fructus deest.
fitat de Vera-Cruz : Zacuapan (H. Schenck, 1908; n^ 606)
._
Eniodon crythropus Mitt. var. brevisetus Card. — Varietati
Muenchii Card. {Rev. bryol., 1910, p. 11) proxima, pedicello autein
breviore, 5-7 millim. longo, dentibusque peristomii minus solidis
et minus regularibus diversa.
fitat de Puebla : Rancho Posada, 2194 m. (Frere Nicolas, 1911
;
no 6030).
C'cst une forme extreme et appauvrie de cette espece, qui est
tres polymorphc.
Stereophyllum Orcuttii Card. — Autoicum, viride, nitidu-
lum. Caulis appressus, repens, fasciculatim radiculosus, vage
ramosus. Folia sursum homomalla, concava, dorsalia ovato-
lanceolata, acute acuminata, lateralia anguste lanceolata, mar-
ginibus planis, intcgris, costa viridi vel rufescente, usque ad 3/4
folii producta, rcti clilorophylloso, cellulis lineari-rliomboideis,
ad angulos permultis, quadratis, secus margines usque ad ter-
tiam partem folii ascendentibus. Folia pcriclurtialia intima con-
voluta, oblongo-lanceolata, acute acuminata, laxius reticulata,
costa breviore, obsolcta vel nulla. Capsula in pedicello tenm,
rubcllo, 8-10 millim. longo inclinata, asymmetrica, ovata, lepto-
derma, coUo brcvi instructa, sicca sub ore baud vel vix constricta,
operculo ignoto. Exostomii dentes pallide lutescentes, intus
dense et alte lamellosi, dorso transversim striatuli, apice papillosi.
Endostomii membrana elata, ad medium dentium producta, gra-
nulosa; processus dcntibus sequilongi, carinati,integri; ciUa brr-
viora, singula vel 2 plus minus coalita. S. leucoslegio (Brid.) Mitt.
simiUimum, foliis autem dorsalibus latioribus, costa longiore
reti chlorophylloso, cellulisque angularibus magis numerosis et
secus margines altius ascendentibus diversum.
fitat de Colima : Alzada (C. R. Orcutt, 1910, no 4644).
Wiaphidostegiam cacspitosum (Hedw. ex Sw.)"J3eg.var. l^vticus-
PiDATUM Card. — A forma genuina acumine latiore etbreviore
ssepe obtusulo diversum. ^^_ ^
,
fitat de Vera-Cruz : Zacuapan (H. Schenck, 1908 ; n^ 521). Etat
de Michoacan : environs de Morelia (Frere Arsene, 1911 ; avec une
forme de transition).
cf;\
Brachylhecium lenuinerve Card. [Rev. Bryol, 1910, p. 65).
'^^ REVUE BRYOLOGIQUE
Cette plante se rencontre dans differents herbiers sous le nomde Hypnum {Brachythecium) Andrieuxii Mitt, et de Brachythecium
AndrieuxiiBesch., par confusion avec VIsothecium Andrieuxii
Mont., ou Hypnum Andrieuxii C. Mull., qui est une plante toute
dilTerente, appartenant au genre Rozea. Cette confusion parait
avoir pris sa source dans I'herbier meme de Montagne, ou I'on
trouve les deux plantes sous le meme nom. Dans son memoire
sur les Becolles bryologiques de Paul Maury au Mexique (Journ.
de Boi.,XY, no 11, 1901), Bescherelle a attire I'attention sur cette
contusion, mais il en tire une conclusion completement erronee en
attribuantau Brachythecium la description princeps de VH„p-
num Andrieuxii C. Mull. Syn., II, p. 348. II est evident que cetle
description s applique au contraire au Bozea, et il en est de memede
If description de VIsothecium Andrieuxii Mont. Syll., p. 18.G est Mitten {Musciaustro-amer., p. 560) qui a place cette moussedans lesBrachythecnim; il est fort possible qu'il n'ait pas vu le
^oz.a et qu il n ait eu que le Brachythecium sous les yeux; mais
I n a fait que reproduire textuelleraent la description de Muller
riZ/'r^'^-'^'l'T' ^' '' ^^'"' ''^PVliqne au Rozea. Brachylhe-
In^i'^r'rn ''^ '^°''' ""^ ""'"'^ '^"^"'"' resultant d'une confu-sion d echantillons, et doit, par consequent, disparaltre de la
nomenclature.
Rhynchodegium malacodadum Card. [Rev. bryoL, 1910, p. 71) -
Morelia (Etat de Michoacan) ont la capsule courte, ovale oubrievement oblongue bombee en dessus, et souvent subhorizon-
tale ,1s concordent bien pour tout le reste, avec la plante origi-
{A saivre).





Le Genera de Brotherus, qui est maintenant I'Duvrage fonda-
montal pour 1 etude de la bryologie, fixe pour longtemps les gran-des hgnes de la classification des Mousses; on pent affirmer qu'aupoint de vue systematique, I'oeuvre de I'illustro bryologuc d'Hel-
smgfors est aussi parfaite que possible. Elle marque aussi un reel
progres en ce qui concerne la nomenclature. Sur ce point, cepen-dant, elle demande d^jk quelques retouches, qui sont n^cessaires
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pour la meitre en complete harmonje avec les regies do la nomen-
clature botanique, telles que les ont fixees le Gongres de Vienne en
1905, et celui de Bruxelles en 1910. J'ai d^ja indiqu^, dans Tarti-
cle precedent, 6 changements de noms de genres, dont la necessite
s*impose d'une fagon evidente. D'autres genres encore devront,
pour diverges raisons, subir des changements ou des modifications
soit dans leur nom meme, soit dans la signature jointe a ce nom.
Nous aliens les passer succcssivement en revue, en suivant Tordre
alphabetique, et en les divisant en deux categories, la premiere
comprenant les corrections decoulant de Tapplication des regies
generales d6 la nomenclature, la seconde, les changements de
noms resultant des dispositions sp6ciales a la nomenclature des
Cryptogaraes.
1^ Ancedangiam. — On attribue g^neralement a Hedwig la
paternite de^ce^ genre. Brotherus (1) ecrit, k la suite de Lim-
pricht (2) : AncBdangium (Hedw.) Br. eur. Mais le genre Anidan-
gtum d'Hedwig (3), qui est forme d*elements tres disparates, ne
renfermc aucune des espxes que Ton place actuellement dans le
genre AnoRdangiam. C'est Schwsegrichen qui a employe pour la
premiere fois cette graphic en 1811 (4), en meme temps qu'il fai-
sait entrer dans le groupe en question, d'ailleurs toujours form6
d'elements heterogenes, le Ggmnosiomum compadum seu ^5//-
oum de Schleicher, qui devenait VAncedangiam compadum
Schwsegr, (5). En 1846, les auteurs du Bryologia europvca (6)
donncnt au genre son sens actuel, en le restreignant a cette seule
espece, h laquelle sont venues depuis lors s'ajouter un grand
nombre d'especes exotiques. On voit, par ce qui precede qu'il
est impossible de laisser a ce genre la signature d'Hedwig. On
devra done ecrire AncBdangium Schwsegr. emend. Br. eur.
2^ Aulacomilriam, — Dans le premier fascicule de ses interes-
santes etudes sur la flore bryologique de la Norvege, pubHe en
1908 (7), M. Hagen a montre que le Glyphomitrium Daviesii
Brid. (8) posscdc tous les caracteres du genre Aulacomilrium
Mitt. (9) ; mais il a eu le tort de I'inscrire sous ce dei^nier nom, qui
(1) Musci, in Engl, et Prantl, Pflanzenfani., p, 458.
(2) Laubra., I, p. 243.
(3) Sp. Muse, p. 40.
(4) Suppl., I. I, p. 33,
(5) Loc. cit., p, 36.
(6) Fasc. 29/30.
(7) Kgl. Norske Vidensk. Selsk. Skrift , 1907, no 13, p. 96.
(8) Mant. Muse, p. 31.
(9) Trans. Linn. See, 2 nd ser., Bot., Ill, part 3, p. 161.
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ne date que de 1891 : le Glyphomilrium Daviesii etant le type du
genre Glyphomitrium, etabli en 1819, il fallait, au contraire, rem-
placer Aulacomitrium ^a^v Glyphomilrium. C'est d'ailleurs ce que
M. Hagcn a fait lui-meme depuis lors, dans le 3^ fascicule de son
travail, publie en 1909 (1). On devra done tenir compte de ce chan-
gement, absolument justifi6, et qui entraine I'etablissement des
trois nouveaux binomes suivants : G. calyclnum (Mitt.), G. humil-hmum (Mitt.) et G. Warburgil (Broth.). II en resulte aussi que le
genre Glijphomdrium passe des Grimmiacees aux Orthotrichacces.
3° Campylium.—BTothevus (2) fait suivre ce nom de la signa-
ture
:
Bryhn (1893) (3). Cependant, Mitten I'avait deja employe
comrae nom de genre en 1869 pour le C. hispldulum (4), et Lind-
berg, en 1879, pour la memo espece et le C. Halleri (5). M. Bryhn
n a fait qu'en etendre I'usage a d'autres especes. II faut done
ecnre
: CampyUum (Sulliv.) Mitt, extend. Bryhn.
.^
40 Chxlomiirium. — II y a egalement une legere modification
a apporter a la signature de ce genre. En effet, les genres Holo-
Mepharum et Cha'tomllrium de Dozy et Molkenboer paraissent
avoir ete pubJies la meme annee (1846), le premier a la p. 113, le
??'^To'ln
^^ P" ^^^ "^""^ ^''''' frondosi inediii Archipelagi indici.
iLn 1862, dans le second volume du Bryologia javanka (p. 43),Van den Bosch et Van der Sandc Lacoste les rdunirent, mais en
adoptant le second nom, ce qui est autorise par I'articlc 46 des
regies de Vienne. II faut done ecrire : Chseiomitrium Doz. et Molk.
extend. Bosch et Lac.
50 Cr{/p/z/c/i«m.— Correction analogue k cellc que nous vcnons
d indiquer pour CampyUum : Cryphidium\ ete employe comme
nom de genre par Jager en 1874-75 (6) ; en 1905, Brotherus (7) y
reumt.le genre Cyptodon Par. et Sch (8). On doit par consequent
ecrire
: Cryphidium (Mitt.) Jsg. extend. Broth. (9).
S; S^'- ^"".'^^
Vidensk. Selsk. Skrift, 1909, n. 5, p. 92.
2) Musci, in Engl, et Prantl, Pflar.zenfam., p. 1041.





(5) Musci scand,, p. 38.
(6) AduBibr., II, p. 178.
(7) Musci, in Engl, et Prantl, Pflanzenfam., p, 742
(8) Par. Ind. bryol., ed. 1, p. 310.
,ntLtrn^''^y^^?^F7^''^^ ^^'^' remarquer que Cryphidium orbifoUum(Besch. Broth, et C. leucocoleum (Mitr.) Jaeg. sont indubitablement syno-
nymes, le Neckera leucocolea de Mitten et le Cryplmea orbifolia de Besche^elle
elant fondes sur le metne n' 650 de Gibert. C'est la denominatio.i de Mitlon
qui a la priorite; mais c'est par erreur que d.-ms ses Musci austro-americani
cet auteur indique le Bresil comme pays d'origine de sa plante (tout en citantd aiUeurs la localite exacte de Montevideo), erreur commise egalement parPans dans la seconde edition de VIndex bryologicus, mais ici. chose bizarre,




6^ Cynodonliiim, — Bridel crea ce nom en 1806 (1) pour rem-
placer la graphic incorrccte d'Hedwig : Cynontodium (2); mais ce
genre, d'ailleurs forme d'elements tres disparates, et ne renfer-
mant aucuno des especes qui y figurent actuellement, fut com-
pletcment abandonn^ a partir de 1827. En 1846, les auteurs du
Bryologia europaca (3) reprennent le nom de Cynodonlium pour
le C. Bruntoni {Dicranum Bninloni Sm.), que I'on place mainte-
nant dans le genre Oreoweisia. Ce fut Schimper qui, en 1856,
donna au genre Cynodontium une partic de sa signification actuelle,
en y plagant le Dicranum gracilescens Web, ct Mohr et le D. poly-
carptim Ehrh. (4) ; mais ily faisait entrer aussi VOncophorus virens
Brid., qui en a ete retire par Limpricht en 1886 (5). C'est ce der-
nier auteur qui a donne aux deux genres Cynodontium et Once-
phoras le sens qu'ils ont dans le Genera de Brotherus, et c*est
Schimper qui doit etre considere comme le createur du genre
Cynodontium. On devra done ecrire : Cynodontium Sch. (non
Brid. nee Br. cur) emend, Limpr.
7° Dicnemos.— Schwaegriclien (6) a ecrit Dicnemon, et je ne
vois pas qu'il y ait lieu de changer cette graphic.
8^ Didymodon, — Ce genre a ete etabli par Hedwig en 1792 (7)
pour le D. rigidulns] mais en 1801 (8), le mcme auteur y ajoutait
les D, pusillus ct homomallus, qui en ont 6tc retir6s depuis pour
etre places dans le genre Leptotrichum, devenu ensnitei Ditrichum,
Le genre Didymodon fut encore modifie successivement par Tad-
jonction de plusicurs especes, notamment du Weisia recurviroslra
Hedw. {Didymodon rubellus BryoL eur.) et du Trichoslomum
/op/iaceum Brid. Cen'cst done que pcu i pen qu'il a regu son accep-
tion actuelle, sans que Ton puisse attribuer plus sp6cialemcn|; ce
resultat a un auteur quelconque. Dans ces conditions,il y a lieu
de faire suivrc la signature d'Hedwig de la simple mention :
emend. (9).
9° Glyphomilrium. — Nous avons vu plus haut que Glyphomi-
Irium Brid, doit etre substitue a Aulacomilrium Mitt. Par suite,
(1) Sp- Muse, p. 155,
(2; Sp. Muse, p. 57.
(3) Fasc. 33/36. - .
(4) Br. eur. CorolL, p. 12.
(5) Laubm. I, pp. 280-281 et 306 et suiv.
(6) Suppl. H, ii.l,p. 72.




(9) Hedwig consideraitDi(/i///iO(/on comme etant du genre neutre; Schwae-
grichen et toub les auteurs posterieurs Font regarde avec raison comme
masculin.
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I'ancien genre Glyphomitrium sensu lalo devra recevoir un autre
nom. Celui qu'il faudrait adopter, par application du principe de
priorite, est Brachysieleum Reichenb (1828) (1); mais I'emploi de
ce nom aurait I'inconvenient d'entralner la creation de plus de
30 binomes nouveaux. C'est pourquoi je pense qu'il est preferable
de lui substituer Ptychomilriuin Furn. (1829) (2); ce nom, qui
n'est que d'un an posterieur a Brachysieleum, a (5te jusqu'ici d'un
usage au moins aussi courant que Glyphomiirium
; Paris, notam-
ment, s'en est servi dans les deux editions de V Index bryologicus,
de sorte que son emploi n'amene la formation que de 6 binomes
nouveaux : P. Cochabambx (Herz.), neocaledomicuin (Broth, et
Par.), Nymanianum (Fleisch.), papillosum (Herz.), (?) plaiyphyl-
lum (Card, et Ther.) et sandwicense (Broth.) nomen nudum. Je
propose done I'inscription de Plychomilrium sur la Uste des
nomina conservanda prevue par le Congres de Bruxelles, et dont
il sera question a la fin de cette etude.
10° Gymnosfomum.^ Hedwig a cree ce genre en 1 782 pour trois
especes : G. piriforme, (3) G. truncalulum et G. pusillum (4). La pre-
miere de ces especes est maintenant classee dans le genre Physco-
mitrium,la. scconde est un PotHa,eilairoi>ipmeunPterygoneurum.
Dans le Species Muscorum, oeuvre posthume du meme auteur,
publiee en 1801
,
le genre Gymnoslomnm renferme toutes les especes
k capsule d6pourvue de peristome connues k cette epoque ; ellcs
sent au nombre de 15, et se repartisscnt actuellement dans les
genres suivants
: Potlia (2), Plerygoneurum (1), S'chisioslega (1),
Ancedangium (1), Hymenoslylium (1), Hymenoslomum (1), Phys-
comitrium (2), Funaria [Enloslhodon] (2), Drummondia (1), Grim-
mia {Schislidium) (1), Weisia (1) et Gyroweisia (1). On voit
done que le genre Gymnoslomnm d'Hedwig ne renferme aucune
des especes qui figurent dans le genre du meme nom, tel qu'il
est deUmite aujourd'hui : c'cst I'un des cas ou revolution pro-
gressive des idees en bryologie a peu a peu tellement modifie la
comprehension primitive d'un groupe que I'application stride du
principe de priorite devient presque impossible. Lindberg (5) a
bien propose de r^server le nom de Gymnoslomuni au genre Physco-
mitriam, probablement parce que la premiere espcce decrite par
(1) Consp., p. 3i.
(2) Flora, 18>9, Erg. H, p. 19.
(3) Hedwig, comme beaucoup d'auteurs posterieurs, ecrit pj/r//orme, ce qui
est une erreur, puisque ce nom vient de pirum. poire, et non pas de puros,
qui signifie //-omen/.
(4) Fund., II, p. 87.
(5) Musci scand., p. 18.
\
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Hedwig sous le nom de Gymnoslomum est notre actuel Physcomi-
Irium piriforme ; mais il n'a pas ete suivi dans cette voie. Quoiqu'il
en soit, il est ^videmraent impossible de laisser an genre Gymnos-
iomum, tel qu'on le comprend maintenant, la signature d'Hedwig,
puisqu'il ne renferme pas une seule des especes de cet auteur. Le
premier veritable Gymnoslomum au sens actuel, publie sous cette
denomination generique, est le G. aeruginosum Sm. (1804) (1).
G. rapesire Schleich (1807). C'est done sous la signature de Smith
qu'il convientj me semble -t-il, de placer le genre Gymnostomiim;
mais Smith y comprenait aussi des especes fort differentes, comme
le G. truncatulam Hedw. et le G. intermedium Turn., qui sont
des Potiia^ le G. microstomum Hedw., qui est un Hymenostomum^
et le G, curviroslre Hedw., qui est nrCHymenostylium. Comme dans
le cas des Didymodon,G^est graduellement, par des eliminations
successives, que ce nom a acquis sa signification presente. II fau-
dra done ecrirc : Gymnoslomum Sm. emend, (non Hedw.).
(A suivre).
Le Bryum tophaceum DR. et Mont,
La r«^daction duJII^ volume de la flore d'Alg^rie contenant les
Muscin^cs m'a amene k etudier le Bryum iophaceum D. R. et
Mont., pcu connu parcc que les ^chantillons en sout tres rares
dans les collections.
Lc Brijnm Iophaceum a ^U d6crit par Montagnc en 1849 dans
la F/e cenliirie des planles exoUques on indigenes nouvelles publi^e
dans les Annates d hisloire naiurelle S*' s^rie, vol. XII.
On retrouve la description de Montagne dans le Sylloge (1856).
Miiller, dans son Synopsis donne en 1854 une description et
rapproche le Bryum Iophaceum du B. marginatum.
Bescherelle, dans le Catalogue des mousses d'Algerie, mcntionne
cette espece apres I'enumeration des Bryum sans essayer de la
mettre a sa place.
Enfin M. Brotherus, dans Pilanzenfamilien, ^numere le Br.
iophaceum dans le groupe des Alpiniformia k la suite du B. gemmi-
parum De N. et il ajoute : wahrscheinlich mit voriger Art iden-
tisch, leider konnte ich nur einige lose Blatter untersuchcn.
J'ai envoys dcpuis h M. Brotherus des echantillons provenant de
la locality classiquc Tiarct et le savant bryologue a reconnu que
le B. Iophaceum 6tait une exccllente espece bien distincte du
^- gemmiparum.
(l) FL brit., Ill, p. 1 163.
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Ce Bryum est abondant a Tiaret sur le bord des ruisseaux, ou
il forme des plaques fort 6tendues et ou il vit en melange avec
une forme du T. tophaceum.
Le Bryum tophaceum 6tant st6rile, il ne peut etre caracteris6
que par ses organes de vegetation. La description donnee par
Montague ne permet pas de distinguer le B. tophaceum du B. gem-
miparum. C'est en effet du B. gemmiparum que le B. tophaceum
se rapproche le plus; il differe surtout par ses feuilles moins rap-
prochees, mais aussi par son tissu beaucoup plus lache et par la
nervure s'evanouissant sous le sommet. II est bicn certain que le
B. tophaceum vient completer le groupe des formes secondaires
qui gravitent autour du B. alpinum.
Le B. tophaceum est tres rapidement encrout(?! par les depots
calcaires et il est evident que ces conditions peuvent avoir eu un
retentissement sur la forme et les dimensions des cellules de la
feuille. Pour le moment le B. tophaceum est une especc endcmique
rare, je ne connais que la station de Tiaret.
J'envoie b. M, Husnot quelques cchantillons que le Directeur
de la Bevue Bryologique, h qui la Bryologie doit tant de docu-
ments, voudra bien distribuer aux botanistes s'interessant h
cctte espece algerienne un peu meconnue jusqu'^ ce jour.
L. Trabut.
Guide du Bryologue et du Lich^nologue
aux environs de Grenoble (fin)
13^ excursion
Aussi riche en plantes que I'Oisans et le Lautaret, la conlree du
Briangonnais, du Queyras et du Mont Viso est pour le botaniste
I'une des plus avantageuses qu'il puisse explorer. II n'est pas
de locahte que, dans mes herborisations, j'ai visit^e avec plus de
plaisir et d'int^ret. A I'epoque ou je I'ai parcourue, je ne m'6tais
pomt encore occupe de I'^ude des mousses, des h^patiques et des
hchens, et j'aurai le regret de ne pouvoir, relativement a ces cryp-
togames,^ donner ici que de bicn rarcs indications.
L'abbe Boulay indique au mont Genevre une dc nos mousses
les plus rarcs, VHypnum trifarium dans une prairie mar^cageuse,
i la base de la foret, sur le versant nord. Entre les fissures des
rochers, pres du lac de I'Echauda, au Pelvoux, a 6te recolto par le
meme bryologue, le Campylopus Schimperi Milde.




Grimmia anodon Muhl. sur les rocliers au bord de la route
entre Ville-Vicillc et St-Veran. Aux environs et au dessus de
Saint-Veran, la vallee est marecageuse. Les Desmatodon lalifolius
Br., Eur., Barhula aciphylla Schw., Amblijodon dealbalns B. P.,





Caloscopium nigritum Brid., Bryum Duvalii
Volt., Hypnum Bichardsoni Mitt, aux environs de la chapelle de
Notre-Dame-de-Bon-Secours et du lac.
Vallon de Segiir
Orlholrichum alpeslre Horn., Disiichyum inclinalum B, Eur.,
Caloscopium nigritum Brid., Myurella julacea Schp., Oriholhecium
rufescens Schp., Brachylheciam cirrhosiim Schp., Timmia mis-
tnaca Hedw., Brachylheciam collinum Schp., Ortholheciiim inlri-
calum Schp., Webera albicans var. glacialis, Brachytheciiim gla-
dale Schp., etc.
t H
D'Abries aux chalets de la Tronchee et au col de la Traverseite ^
Grimmia Alpeslris Schl., Barbula aciphylla B. Eur. autour des
chalets. — Des chalets au col. : Cynodonliam virens Schp., Des-
matodon laUfolinsYixw glacialis^ Grimmia alpeslris Schl., G. mollis
B. Eur., Webera Lndwigii Brid., Polylrichum sexangulare. —
Iloppe, Brachylhecium glaciate Schp.
Des chalets de la Tronchee au col de Buine et au valon des Vaches.
Au-dessus du chalet de Ruine : Encalypta rhabdocarpa Schw.,
Bryum turbinatum var. latifolium, Meesia minor Brid., Brachylhe-
cium glaciate Schp. — Lc Grimmia elalior Br. Eur. au-dessous
du lac de Foreant.
Voilh nos excursions terminees : Tage et nos forces amoindries
ne nous permettront plus, sauf quelques rares exceptions, de
renouveler les herborisations que nous avons eu le plaisir de faire,
et, comme en la {)lupart des choses de ce monde, c'est par un adieu
qu'il faut finir. Adieu done, plaines fertiles et vallees sinueuses
que nous avons tant de fois parcourues, riantes prairies, coteaux
verdoyants, clairieres des bois, epaisses forets qu'il nous etait si
3gr6able d'explorcr; fontaines et ruisseaux, lacs aux nappes lim-
pides et azur^es, montagncs escarp6cs, cimes neigcuses du sommet
desquelles nous ^tions enchantcs de contcmplcr les grands specta-
cles de la nature, apres avoir cueiUi sur vos flancs les charraantes
fleurs qui se plaisent h y ^clore. Adieu sites ainn^s, heux cheris,
wais non point oubli : notre herbier est un recueil dc souvenirs,
livre d61icieux qu'on a tant de charme k feuilleter par inter-
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valles aux moments de loisir; chacune des plantes que vous nous
avez laiss6 vous derober y a sa place tout a la fois et sa l^gende;
elle vous rappelle a notre pens^e et nous retrace votre aspect,
en meme temps qu'elle fait revivre, comme si nous les goutions de
nouveau, les jouissances de nos herborisations.
Abbe Ravaud.
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Nouvelles contributions a la flore bryologique
de rOberland Bernois par P. Culmann.
Ortholrichum tomentosum Glow.
J'ai trouve en 1908 au Bundritock dans TObcrland Bernois, h
2450 m. d'aUitude, un Orthotrichum que j'avais d'abord rapportc
k rO.Sardagnaiium. Ayant dcrnierement hi la description de I'O.
tomentosum Glow. Abhandl. der Zool.-Botan. Gesellschaft in
Wien B^* V, Heft 2, 1910), il me sembla que ma mousse du Bund-
stock pourrait bicn appartenir k cette espece. La comparaison de
ma plante avec un exemplairc original de TO. tomentosum que
M. Glowacki a bien voulu m'envoyer confirma cette supposition-
La seule difference que j'ai pu constater entre les deux mousses
est une difference dans la longueur des dents du peristome. Les
dents de la plante du Bundstock sont notablement plus courtes et
nioins bien developpees que celles de Texemplaire original du
tomentosum. J'attribue ce moindre d6veloppement a la station
plus elev6e et n'y attache aucune importance, le peristome etant
excessivement variable dans le groupe des cupulata.
M, Glowacki compare sa plante aux Orthotrichum cupulatum,
Sardagnanum, urnigcrum, Schubartianun ot perforatum, mais
il ne parlc pas de ses affinites avec rOrlliotrichum juranum
Meylan (Rev. bryol. 1906, p. 4), dont il nc connaissait sans doute
pas Texistence au moment ou il dccrivit rOrthotrichum tomento-
sum.
A mon avis TOrthotrichum tomentosum n'est qu'une forme
extreme ou nivale de TO- juranum. Cette plante presente, en effet,
le meme tomcntum radiculaire, la mcme coiffe tres velue, la meme
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forme de la capsule (16 stries), les memes dents fendues etmeme
souvcnt completement separees et le meme dessin des dents.
M. Meylan insiste sur la presence de bourrelets proeminents a la
rencontre des articles des dents, tandis que ces bourrelets n'exis-
tent pas chez TO. tomentosum (Quorleisten nicht hervortretend).
Mais, d'unc part, M. Meylan dit lui-mcmc qu'il a vu des dents A
sutures planes sur certains exemplaires de sa plante, et, d'autre
part, la plante du Chasseron qu'il m'a envoyec difTere a peine
sous ce rapport de la plante de Glowacki.
Je considere done rOrthotrichum tomentosum comme une
simple forme de TO. juranum, mais je ne suis par sur que ce soit
ce nom qu'il faille conserver pour la
plante en question, car si Ton compare
l^Orthotrichum juranum a la description
detaillee de TO. abbreviatum Gronv.
que M. Hagen a donnee dans son ouvrage
.
magistral sur la bryologie norvegienne
(Norske Vidensk. Selskabs Skrifter 1907,
no 13, p. 48), on constate unc idcntite
prcsque absolue de tons les caracteres.
II me semblc done fort probable que VO.
juranum n'est qu'un synonyme de cette
espece.
M. Hagen insiste sur la brievcte du bee
de Topercule. L'Orthotrichum juranum
du Chasseron que m'a cnvoye M, Meylan
prescnte un bee assez long, mais d'autres
exemplaires rccoltes au' meme endroit
out un bee tres court et M. Meylan lui-
meme dit dans sa description que le bee
de Topercule de TO. juranum est « fort
court 5). Ce caracteresemble doncn'avoir
qu'une importance relative.
Leskea calentdala Brid. var, acuminata Ciilmann.
Folia canlina (vide fig.) longe acuminata, acumine plerumque
asymmetrico, nervo sat valido in apice dissolute, folia perigo-
nialia acuminata, intima ecostata, folia perichsetialia sensim acu-
minata nervo tenui instructa.
A a rupes calcareas supra Gsteig (Helvetiae) versus Sanetsch
altitudine 1.400 m. c. fr. legerunt Amann et Culmann.
Par ses feuilles longuement acuminees (voir la figure) cette
plante se rapproche du Leskea catenulata var. subtectorum The-
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riot (Leskea subtectorum (Ther,) Dismier), mais elle en ciiffere
par sa ncrvure plus longue, penetrant dans racumeii, ainsi que
par son tissu qui est le tissu normal dc I'espece,
,
La capsule asymetrique, les dents du peristome plus finement
strieeSjle peristome interne mieux developpe,les feuilles periche-
tiales moins brusquement acuminees et plus faiblement nerviees
ainsi que le port permettent de separer immediatement notre
plante du Leskea nerv^osa,
A la rigueur, on pourrait faire du Leskea nervosa var. acumi-
nata unc sous-espece (Leskea acuminata), mais il me semble plus
rationnel de le subordonner comme variete avec le subtectorum
au Leskea catenulata qui n'est pas aussi invariable que le disent
certaines flores.
Nouvelle contribution a la flore bryologique du Maroc
d'apres les recoltes du Lieutenant Mouret
t
Par L, CoRBiERE
Depuis la publication de ma premiere note, parue il y a quel-
ques mois dans la Revue bryologique (19L3, n^ 1, p. 7), j'ai regu
de M. le lieutenant Mouret de nouveaux materiaux recoltes, de
novcnibre 1912 au P^ juin 1913, soit i Fez,soit aux environs du
poste d'Ain Cheggag (un pcu au S. de Fez). lis font Tobjet du
present travail.
- Les Muscinees recueillies dans cette partie du Maroc, essentielle-
ment calcaire, comprennent un total de 110 especes : 87 Mousses,
dont 29 nouvelles pour la region et une nouvelle pour la science,
et 23 H6patiques, parmi Icsquclles 6 nouvelles pour la region. Si
I'on tient compte des resultats que j'ai mentionncs anterieure-
ment, nous connaissons actuellement 159 especes de Muscinees
(123 Mousses et 36 Hepatiques) croissant dans la partie du Maroc
qui s'etend de Rabat a Fez et a Sefrou.
Dans la listc ci-apres, les 35 especes (ainsi que plusieurs varie-
t^s) qui n'avaient pas encore cte rencontrecs par M. Mouret,





Cheilotiiela Chloropus (Brid.) Lindb. ; ster. — A'ln Cheggag.
Dicranella varta (Hedw.) Schp.; c. /r. — Fez: bords de
I'oued; Ain Cheggag.
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FissiDENs iNCURvus Scliwsegr. ; c. /r. — Fez et environs:
talus frais, jardins,
F. MouRETi Corb. in Rev. bryol. 1913, p. 8.
Cette plante n'est pas endemique pour le Maroc. Elle existe
aussi^Madfere (Funchal, murs humides, leg. D' Winter, 1912),
d'apr^s un 6chantillon, 6galement st6rile, qu'a bicn voulu me com-
muniquer M. Cardot. Enfin, je viens d'en recevoir d'Espagne de
beaux exeniplaires frudifies^Tecolies k Malaga par M. le D"" Casares-
Gil; lis me permettent de completer ainsi la diagnose :
Fructus terminalis; floras masculi ignoti. Capsula oblongo-
ovata, erecta vel leniter arcuata, demum sub ore constricta, 1 mm.
longa cum operculo brevirostri, 0,4 mm. lata, in pedicello rigi-
dulo rubente 4-5 mm. longo; vaginula crassa 1-2 folia intima
exigua gerens
Wils.; c. /r. — Fez : sur des pierrcs au bord de
Foued et sous les agaves; Ain Cheggag,
/r. — Am Cheggag.
Debibagh.
/r.— Fez : roches de Toued Fez.
e;c.fr,'— Fez : jardins de Dar
Hymenostomum tortile (Schwaegr.) Br. eur. ; c. /r,— A 24 km.
environ a I'E. de Meknes : rochers au bord de Foued Djedida;
Ain Cheggag.
Weisia pallescens Schp. ; c. /r. — Fez Mellah : talus au bord
de Toued Fez.
Gymnostomum calcareum N. et H.; c. jr.— Fez et environs:
montagne du Zalagh, Djebel Trat k 700 m.; Ain Cheggag.
Coinmim dans toute la region.
EucLADiuM VERTiciLLATUM (L.) Bf. eur. ; c. jr. — Sur pierres
calcaires humides au bord de I'oued Nja pres Fez; Fez Mellah :
rochers de I'oued Fez; Ain Cheggag.
Leptobarbula berica (De Not.) Schp. ; c. jr. — Fez ; Ain Cheggag.
Trtchostomum crispulum Bruch; c. jr. — Fez.
T. viridulum Bruch; ster. — Montagne duZalagli pres Fez.
TiMMiELLA Barbula (Schwaegr.) Limpr.; c. jr, — Fez; Ain
Cheggag. — Commun.
r
ToRTELLA FLAVoviRENs (Bfucli) Broth. ; st. — Fez : bords de
Toued.
T. NiTiDA (Lindb). Broth, var. media Boul. ; st.— Ain Cheggag.
Pleuroch/ete squarrosa (Brid.) Lindb. ; st. — Djebi-l Trat
pres Fez h 700 m. ; Ain Cheggag.
DiDYMODON LURiDus Hornsch. ; st. — Fez: carrir-res; Ain
Cheggag.
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D. TOPHACEUS (Brid.) Jur. ; c. jr.— A"m Gheggag; Fez : bords de
Toued Fez, acqueduc, etc. — Commun et assez variable; vu
notamment la forma lingulala Boul. p. 449.
Barbula (Hydrogonium) Ehrenbergii (Lor.) Fleisch.;st.
Fez : bords de I'oued Fez; Ai'n Gheggag. — Commun.
B. ACUTA Brid. ; St. — Fez et environs; Ain Gheggag.
B. Hornschuchiana Schultz ; st. ^ Ain Gheggag,
B. fallax Hedw.; c, jr\ — Djebel Trat pres Fez a 600 m.
B. viNEAUsBrid.; c. /r. — Fez: carrieres et rochers au bord de
roued; Ain Gheggag.
var. eylindrica (Tayl.) Boul. ; st. — Ain Gheggag.
B. uNGUicuLATA (Huds.) Hedw. ; c. /r.— Fez : bords de Toued,
Djebel Trat vers 700 m.
B. revoluta (Schrad.) Brid.; st. — Fez.
B. revolvens Schp.; c. jr. — Djebel Trat pres Fez a 700 m.
frais.
fr, — Ain Gheggag.
/''. — Ain Gheggag.
n. ; c. fr, — Fez Mellah : talus
A'in Gheggag.
Forme h feuilles & peine papilleuses.
fr, — Fez; talus;
M
P. minutula (Schlcich.) Br. eur. ; c. fr, — Fez : talus.
P. Starkeana (Hedw.) G. Mull.; c. fr. — Fez et environs ;
jardins de Dnr Debibagh, piste de Fez a Sefrou.
var. brachyoda Br. eur.; c. fr. — Ain Gheggag.
P. MUTicA Vent.; c. fr: — Fez et environs; Ain Gheggag.
var. GYMXOSTOMA Gorb.; c. fr. — Fez et environs; Ain
Gheggag.
var. leucodonta Gorb.; c, fr. — Fez.
Peristome d6velopp6 comme dans le type, mais decolori blan-
chdlre des la chute dc ropcrcule, comme dans la var. dc meme nom
(Schp.) du P. Starkeana ct dans la var. albidens Gorb. du P. Ian-
ceolata. ^
-
Pottia (Gomphoneuron) Moureti Gorb, n. sp. — Fez : pelouses
^'t chemins, en soci^te de Crossidinm Chlororwios et de Barbula
^evohda; leg. Mouret, Janvier 1913.
Habitu, foliis et modo vcgetationis P. lalifoUtv (Sch\va?gr.)
G. Mull, siniillima, sed \n'in\o xisn perislomio nullo, ut et capsula
deopercnlata leniter in longo corru;/a/a, annulo cohserentc, pedi-
cello breviore (circiter 1,5 mm.), sporis minute granulosis (22-
25 (i) distincta.




P. Giissfeldli Schlieph. des hauls sommets de I'Argentine. Je ne
le connais que de nom; mais il n'est guere vraisemblable que cette
espfece de rAmfirique m6ridionale soil identique k la notre,
Pterygoneurum cavifolium (Ehrh.) Jur.; c. /r. — Fez: talus
sees.
calcaires ; Ain Cheggag. — Assez coinmun.
fr. — Fez : roches
bord de I'oued Fez.
/r.— Fez : roches calcaires du bordj Sud.
d.) Jur.; c. fr. — Fez Mellah : rochers au
murailles et bords de I'oued, Djebel Trat k 600 m.
fr. — Ain Cheggag.
fr. — Ain Cheggag; Fez ;
RTULA ATROviRENS (Sm.) Llndb. ; c. fr. — Ain Cheggag.
var. edentula Schp. ; c. fr. — Ain Cheggag.
Vahliana (Schultz) De Not.; c. fr. ~ Fez; Ain Cheggag.
SoLMSii (Schp.) Limpr.; c. fr. — Fez; Ain Cheggag.
MARGiNATA (Br. cur.) Spr. ; c. fr. — Fez; Ain Cheggag.
MURALis (L.), Hedw.; c. fr. ~ Fez; Ain Cheggag.
var. aestiva Brid. ; c. fr. — Fez.
var. iNCANA Schp.; c. fr. — Ain Cheggag.
T. LJEVipiLA (Brid.) De Not.; c. fr. — Ain Cheggag.
T. RURALis (L.) Ehrh.; c. jr.— Ain Cheggag, h 540 m.
T. montana{Neesn.inHh.-/r
Fez.
fr. — Montagne du Zalagh pres
Encalypta VULGARIS (Hcdw.) HofTm. var. mutica Brid.;
c. fr. — Montagne du Zalagh et Djebel Trat de 600 k 700 m.
;
Ain Cheggag.
Grimmia apocarpa (L.) Hedw.— Ain Cheggag; Fez et environs
:
bordj Sud, Djebel Trat entre 600 et 700 m. — Semble assez com-
mun, mais je n'ai vu que des echantillons steriles.
G. ORBICULARIS Br. eur.; c. fr.— Ain Cheggag; Fez et environs:
montagne du Zalagh, Djebel Trat k 600 et 700 m, — Commun.
LviNATA Sm.; c. fr. — Fez et environs : montagne du
Zalagh.
pros Fez.
fr. — Montagne du Zalagh
Ain Cheggag; montagne du Zalagh pres Fez.
/
fr. — Ain Cheggag.
0. tenellum Bruch; c. fr. — Ain Cheggag.
0. Schimperi Hamm. ; c. fr. — Ain Cheggag.
GiGASPERMUM MouRETi Corb. Hev. bryol. 1913, p. 10.— Ain
Cheggag.
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Les echantillpns de cettc nouvelle stalioiij bien que recolles en
fevrier, sont sensiblcment dans le m6mc 6tat que ceux de Rabat,
c'esl-k-dire seulement en flours.
Une plante st6rile que j'ai rcguc de Fez, ou ellc a 6te recueillie
en novembre 1912 sur des pierres de I'oued Fez, semble bien etre
Physcomitrium piriforme Brid.; mais, vu son 6tat de sl6rilit6, je
ne rinscris que sous touLes reserves.
Funaria Mustaphae (Trab.) Broth.; c. fr. — Fez; Ain Cheggag.
F. ATTENUATA (Dicks.) Liudb.; c. /r. — Ain Cheggag.
EA Lindb. ; c. fr. — Fez et environs; A'in Cheg-
gag. — Commun.
fr.— Fez : carrieres.
F. CONVEXA Spruce; c. fr, — Fez; Ain Cheggag.
F. HYGROMETRicA (L.) Hcdw. ; c. fr. — Fez; Ain Cheggag.
^
Mniobryum carneum (L.) Limpr.; st. — Fez : talus calcaires
au bord do Toued.
Bryum tophaceum Mont.; st. — Fez Mellah : rochers de Toucd
Fez, en societe de Didymodon tophaceus et de Fissidens crassipes
var. Philiberli, et, commc cux, encroute de calcaire.
Les specimens de Fez sont bien idenliques aux 6chantillons ori-
ginaux de Tiaret (Algerie) que je dois k robllgeancc du D'" Trabut;
mais, d'autre part, j'ai regu du memc lieu des formes courtes ct
condens6es du Bryum ci-aprcs, que je ne puis rapporter qu'&
B. gemmiparum Dc Not., et je me demande si, dans des conditions
biologiqucs sp6ciales, ce dernier ne pout pas devenir B. lophaceum.
B. gemmiparum De Not.; st. — Fez Mellah : rochers de Toued
Fez; Ain Cheggag.
B. ciESPiTiGiuM L.; c, fr. — Fez : pierres et rochers au bord de
roued; Ain Cheggag.
B, AUGENTKUM L. var. lanatum Schp.; st. — Fez et environs :
bords de Toued, Djebel Trat a 600 m. ; Ain Cheggag.
La plante des bords de I'ouod Fez offre le long de la tige d'assez
nonibreux bulbilles subglobuleux.
B. BicoLOR (Dicks.) Lindb.; c. /r. — Fez et environs; Ain
Cheggag.— Tres commun, ainsi que dans tout le nord de TAfrique.
var. DOMOLOiDKS Solms-Laub.; c. fr. — Fez Mellah.
B. murale Wils. ; c. /r. — Ain Cheggag.
B. erythrocarpum Schwgegr, ; r. /r. — Ain Cheggag.
B. TORQUESCENS Br. cur. ; c. /r.— Ain Cheggag ; Fez et environs
;
pierres et talus au bord de I'oued. — Commun.
B. CAi>iLLARE L. ; c. ft. — Fcz : talus ; Ain Cheggag.
B. DoNiANUM Grev.; c. fr. — Fez; Ain Cheggag.
Bartramia stricta Brid.; c. fr. — Bords de Foued Djedida




Amblystegium riparium (L.) Br. eur., st. — Ain Cheggag.
Hygroamblystegium fallax (Brid.) Loesk. var. spinifolium
(Schp.) Warnst.; st. -— Sur des pierres au fond de I'eau dans
I'oued Nja k 20 km. W. de Fez; Ain Cheggag.
H. FiLiciNUM (L.) Loesk.; st. ~- Am Cheggag.
,
HoMALOTHECiuM SERiCEUM (L.) Br. eur. ; St. — Ain Cheggag;
montagne du Zalagh pres Fez. '
ScwpiURiuM ciRciNATUM (Brid.) Fl. et Loesk.; st. — Fez et
environs
; Ain Cheggag. — Commun.
Oxyrhynchium nisciforme (Neck.) Warnst.
; st. — Fez,
roches de I'oued; Ain Cheggag. — Assez variable, souvent
encroute de calcaire; rameaux parfois aplanis.
RhyxXchostegiella Letourneuxii Besch.; c fr ~ Ain
Cheggag.
R. curviseta (Brid.) Limpr.; c. fr. — Fez: sur des pierres d«
1 oued Fez.
Rhynchostegium megapolitanum (Bland.) Br. cur. var meri-
DioNALE Schp.
;
c. fr. — Fez et environs : Djebcl Trat a 600 m.
;






RicciA ciLiATA HolTm. — Ain Cheggag.
R. Michelii Raddi. — Ain Cheggag.
R. LAMELLOSA Raddi.- Fez; Ain Cheggag. - Assez Mqucni :
talus et pelouses; associe a R. Michelii, B. nigrella, R. ciliala, Tes-
sellina pyramidala, Barbula Hornschuchiana, Pollia miilica var
gymnosloma, etc.




«"^ ^^ terre des carricres et Diebel
Trat k 700 ra.
R. nigrella DC. — Fez; Ain Cheggag.
• R. Trabutiana Steph. — Ain Cheggag : creux des rochers, avcc
Bryiini argenleum et Barbula acula.
R. crystallina L. — Fez : sur la vase.
Tessellina I'Yramidata (Raddi) Dum. — Ain Clieggag
Targionia hypophylla L.; c. fr. - Fez : bords de I'oued et
Djebcl Trat a 700 in. ; Ain Cheggag.
Clevea Rousseliana (Mont.) Leitg.; c. fr. — Ain Cheggag.
Reboulia hemisph^rica (L.) Raddi; c. fr. — Creux des
rochers de I'oued Djedida a 24 km. E. de Meknes; Fez: Ain
Cheggag.
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LuNULARiA CRuciATA (L.) Dum.; c. flor, et c. corbiil. — Fez :
murs, creux des rochers, talus, bords de Toned, Djebel Trat a
700 m. ; Ain Chcggag : talus. — Tres commun.
Marchantia paleacea Bertol.; c, corbuL — Fez : chute de Toued
et murs des seguias (conduites d'eau).
Jungermanniales
r
Sph^rocarpus terrestris Sm.; c, fr. — Fez Mellah : jardins,
talus au bord de I'oued,
S. caufornigus Aust.; c. fr. — Ain Cheggag: talus.
Riella Reuteri Mont.; c. fr. — Fez: sur la vase, avec Riccia
cryslallina, mars 1913.
h
J'avais demontr6 {Rev. bryoL 1902, pp. 109-114) quo les Riella
gallica Trab. et BaUandieri Trab. apparLenaient a uue seule et
memo espece. Depuislors, M. le D^* Trabut a pu suivrc Ic deve-
loppement comparatif de ces deux Riccia entre cux et .avec le
R, Reuteri Mont, du lac de Geneve qu'il a pu se procurer, et il en
arrive maintenant a considerer les trois Riella comme formes loca-
les d'une espfece unique {BulL Soc. hot, France, t. LVIII, 1911, pp.
171-174 avec une pi.) qui doit naturellement s'appeler /?. Reuteri
Mont., ce dernier nom, qui date de 1852, primant les deux aulrcs.
Les raisons donn^es me semblent absolument convaincanles.
II se pourrait memo, d'apres M. 1 rabut {loc. cil.) quele /?. Notari-
sii Mont, de Tile de Sardaigne, qui n'est peut-elre pas dioique, fut
une autre forme locale de R. Reuteri. En attendant cette derniere
demonstration, R. Reuleri Mont., ainsi compris, est une espece
franchement m6diterraneeune dont les stations, aujourd'hui dis-
jointes, comprennent la Tunisie (Zarkin),rAlg6rie (Alger), le Maroc
(Fez), la France m^ridionale (Aude et H6rault), les bords du lac de
Geneve, la Sardaigne (?) et la Grece (?).
La plant e de Fez est courte et ramassee, faisant songer a un
Sphdsrocarpus; Taile est pen distincte et les feuilles, par conlre,
sont relativement nombreuses et deveIopp6es. Le dessin de K. MCl-
LER {Leberm,, p. 321, fig. 195) lui convient bien, de menie quo ce
que dit le D^ Trabut (1. c, p. 171) de la forme 6mcrgf^o cstivalc du
Riella de Zarkin (Tunisie). Je la rattache done au type de I'espfece:
Pellia Fabrroniana Raddi. — Ain Cheggag.
FossoMBuoNiA WoNDRACZEKi Duui. ; c. fr. — Fez Mellah:
rochers de Toued Fez; Ain Cheggag : talus.
F. CiEspiTiFORMis Dc Not. ; c, fr.— Fez : rochers de Toued Fez.
F. HusNOTi Corb.; c. fr. —Ain Cheggag : talus.
SouTHBVA NiGRELLA (Dc Not.) Spr. — Fez : sur pierres cal-
caires humides au bord de I'oucd Fez.
Cephaloziella Baumgartneri SchifTn. (vid. Douin). -— Fez : sur
pierres calcaires au bord de Toned Fez; Ain Cheggag: sur sol cal-
caire.
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Hypnuin lusitanicum Schp. dans le Finistere
par L. CoRBiERE.
Apres la cloture de la session tenue a Quimper, du 5 au 9 aout
1901, par VAssociation de hotanique, j'avais profile de mon sejour
dans cette pittoresque region pour visiter,avec quelques collegues,
divers points interessants non compris dans le programme des
excursions. •
Le dimanche 11 aout, en particulier, apres avoir dcjeune a
Audierne, nous partions en voiture pour la pointe du Raz. Mais,
arrives a Loscoff, en plein desert pierreux, nous mimes pied a terre,
afin d'aller donner un coup d'oeil a I'etangde Laoualqui occupe,
dit-on, Templacement de Tantique ville d'Ys, et a la baic des
Trcpasses, toute remplic de souvenirs celtiqucs.
Je m'etais un peu attarde dans la contemplation de ccs licux
l^gendaires. Voulant rejoindre mes compagnons, qui s'avangaient
vers la pointe du Raz, je quittai enfin le fond de la bale et me mis
a gravir et a cotoyer le bord de la falaise toute dechiquetee.
Bientut j'apergus dans une crevasse, h mi-hauteur environ de la
falaise, une declivity verdoyantc ou vegetaient, a la faveur d'un
legcr ruissellemont, quelques mousses dont Teclat tranchait vive-
ment avec I'aridite du voisinage. Je descendis, non sians quelque
temerite, la pente assez raide et pus cueillir une poign^e de la
mousse qui avait frapp6 ma vue. Je n'avais d'abord songe qu'a
emporter un souvenir bryologique de cette terrible cote; mais le
hasard a voulu que j'aie mis la main sur une plantc des plus rares,
qui m'a longtemps intrigue.
C'etait un Hypnum, evidemment du genre Limnobium Schp.
{Hygrohijpnam Lindb.); mais quelle espece? II ne cadrait avec
aucune des formes de //. pahislre L. et ofTrait un aspect monta-
gnard, ctrange en cet endroit. A la suite de nombrcuses compa-
raisons et beaucoup d'hcsitations, apres avoir soumis ma plante
a quelques spccialistes competcnts, qui ne purent me tirer d'cni-
barras, j'en vins, avec le regrctte F. Renauld, k y voir le Ilypnum
lasilaniciim Schp. {Synopsis ed. 2, p. 781); mais j'aurais voulu
pouvoir la comparer a des specimens authentiques, et ce n'etait
pas chose facile 1 Le D^ G. Roth, cette ann^e meme, disait de
Hypnum lasilaniciim Schp.,qu'il n'avait pu encore se procurer: «ist
nirgends aufzutreiben und selbst im Herbare Schimpers nicht
mehr vorhanden » {Hedwigia, Bd LIII, 1913, p. 132); Brotherus
ne le mentionne meme pas dans les« Pflanzenfamilien ». Grace h
mon ami Hariot, du Museum, qui s'est entremis k cet egard de la
fagon la plus obligeante, j'ai pu me procurer en communication
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un echantillon original conserve a THerbier de Kew; de Texamen
auqucl je me suis livre il rcsultc pour moi, sans aucun doute, que
la mousse de la bale des Trepasscs est bien Hypnum lusiianicum
Schp.
L'echantillon que j'ai eu sous les yeux est assez maigre; il se
compose uniquement de 4 rameaux incgaux ayant au total 35 mm.
de haut (et non 6 cm., selon le Synopsis). Le port, la teinte et le
tissu foliaire sont aussi semblables que possible h ceux de ma
plante, dontles touffes raesurent 3-4 cm. de haut. L'ouvrage de
Schimper etant entre les mains de tous Ics bryologues, je crois
inutile de reproduire ici la diagnose du Synopsis. Je me contcn-
terai de donner le libelle de Tetiquette de THcrbier de Kew :
« 3086. Hypnum (Limnobium lusiianicum Schp.
(c In rivulis Provincial Duriminia ad Galdas de Gerez.
« Welwitsch legit. Sept. 1848. »
J'ajouterai enfm les quelques precisions ci-apres, d'apres Tetude
que j'ai faite de la mousse du Finistere.
Les branches ^oni julacees, subaigues, et leur diametre est d'cn-
viron 1mm.; d'abord d'un vert jaunatre, elles prennent biontot
une tciuLo brun rougeatre plus ou moins accusee; les fouilles,
tres concaves, sont ovalos-elliptiques, brievement acuminees
aigueSjUR pcu retr^cies a la base (l.omni. de long sur 0.5-0,6 mm.
de large); les bords sont munis de denls fines, plus rapproch^es
dans la moitie supcricure; la nervure aLteint les 2/3 ou les 3/4 de
la feuille; les cellules sont tres allongees flexueuses, les moyennes
12-15 fois plus longues que larges, a parois epaisses; celles de la
base ne forment pas d'oreillettes, mais sont plus courtes et plus
larges, subrectangulaires, et elles constituent une bande hyaline
assez nette qui s'etend en travers, d'ua bord a I'autre, sur 1-2
rangs.
Cette curieuse espcce, k facies franchement alpestre, represente
assur^ment dans le Finistere les derniers restes d'une vegetation
plus ancienne meme que les megalithcs des environs, et elle a
I'avantage de ramener Tattention des bryologues surle ////f/ro-




La Bryologie vient de faire une perte bien sensible en la per-
sonne de M. A. Coppcy, deced^ prematur6ment h Nancy, le
27 avril dernier, a Tage de 39 ans.
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N(§ le le 30 mai 1874, a Dampierre-Ies-Conflans (Haute-Saone),
Coppey entra dans I'Umversite en 1894 comme repetiteur au
College de Beaume-les-Dames. Doue d'une grandc energie et d'une
remarquablc puissance de travail, il franchit rapidement tous les
echelons de la carriere du professorat. Boursicr de licence a la
Faculte de Besangon en 1898-1899, licencie es sciences physiques
et naturelles a la fin de ces deux memes annees,boursierd'agrega-
tion a Paris de 1899 a 1901, il fut regu le premier en 1901 au con-
cours d'agregation des sciences naturelles. II enscigna ensuite au
Lycee dc La Rochelle, puis au Lycee de Nancy.
Tous les instants que Coppey pouvait distraire de ses absor-
bantes occupations professionnelles etaient consacres par lui a la
Bryologie; et parmi les travaux trop peu nombreux qu'il lui a 6te
possible dc publier, plusieurs sont tout a fait reraarquables. Ses
Muscinecs des environs de Nancy et ses Conlribidions a V etude des
Muscinees de la Grece notarnment peuvcnt ctre citees comme des
modeles h suiyre au point de vue de I'etude de I'acLiun du milieu
et de la distribution gcographique des especes. Dans ces toutes
derniercs annees, Coppey avait aussi commence I'etude des Mous-
ses exotiques, et promettait de fournir une brillante carriere dans
cette branche ardue de la Bryologie.
La mort cruelle est venue aneantir tous les espoirs que Ton
pouvait fonder sur ce jeune bryologuc d'avcnir. En relations per-
sonnelles avec lui, j'avais pu apprccier tout a la fois son activity
scientifique, la valour et I'originalite de ses travaux, le charme de
son caractere et sa grande modestie. Fonctionnaire consciencieux,
confrere aimable, epoux et perc modele, il laisse des regrets una-
nimes chez tous ceux qui Font connu.
Voici la hste de ses travaux :
1. Les Muscinees des environs de Nancy. Bulletin de la Societe
des sciences de Nancy, l^r fascicule (1908), 2^ fascicule 1910.
2. Conlribulion d Velude des Muscinees de la Grece.- Materiaux
pour scrvir k I'etude de la Flore et de la Geographic botanique de
I'Onent. l^r fascicule (1908); 2^ fascicule (1909).
3. Sur le Barhula papillosissima. Revue bryologique (1908).
4. Phascnm lolharingicum nov. sp. (Revue bryologique (1909).
5. Uapporl sur les Muscinees rccueillies an cours des excursions
de la Sociele botanique de France duranl la session extraordinaire
daoiit 1908. Bulletin de la Societe botanique de France (1909).
6. Conlribulion a Vehide des Hepaliques de la Haute-Saune.
Revue bryologique (1909).
7. Sur quelques Mousses nouvelles.meconnues ou rares de I'Est
de la France. Bulletin de la Societe botanique de France (1911).
r
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8. Sar un essai cle culture^d Nancy, d'une Mousse medilerraneenne
el sar la valeur specifiqiie da Funaria Maireana Cop. Bulletin de
la Societe botaniquc de France (1910).
9. Etudes phytogeographiques sur les Mousses de la Haule-
Saone. Revue bryolngique (1910-1912).
10. La regeneration chez les Hepatiques, d'apres les iravaux de
M. Wilhelrn Kreh, Revue bryologique (1910).
11. Contribution a Velude des Muscinees de VQuest el du lilloral.
Bulletin de la Societe botanique de France (1911).
12. Mousses nouvelles de V Indo-Chine el du Yunnam. Bulletin
de la Societe des Sciences Naturelles de Nancy (1911).
13. Mousses du Sahara. Bulletin de la Societe botanique de
France (1911).
14. Sur la presence da Plagiolhecium curvifolium Schliep. dans
les Vosges et le Jura^ et sur la valeur specifique de celle Mousse. Bull.
de la Societe botanique de France (1911).
M. Goppey laisse en outre un travail inachev^ sur des Haricots
tricotyledones. '




Nortli-American Flora. Bryophyla^ part L — Cette Flore gene-
rale de rAmerique du Nord, qui comprendra 32 volumes, et dont
plusicurs parties sont deja publiees, embrassc toutes les plantes
croissant spontanemeut depuis rAmerique arctique jusqu'a
I'isthme de Panama et aux Antilles. Les Bryophytes forraeront
les volumes 14 et 15. La premiere partie, qui vient de paraitre,
renferme les Sphagnacees (39 especes), qui ont 6te traitees par
M. A. Le Roy Andrews; les Andreacees (9 especes), etudiees par
Mesdames E. G. Britton et Julia T. Emerson; les Archidiact^os (4
especes), Bruchiacees (20 especes), Ditrichacees (25 especes),
Bryoxiphicecees (2 especes), et Seligt^riac6es (9 especes), 61abnrees
par Madame Britton seule. Les descriptions sont claires ct exactes;
on trouve en tete de chaque famille une clef do6 genres, et une
clef des especes pour chaque genre. L'espece est comprise, en
general, d'une fagon extremement large, et pen de varietf^s sont
df'crites. Bcaucoup de bryologues trouveront meme peut-ctre un
pen excessif de consid^rer, par exemple, comme dc simples syno-
nymes du Sphagnum subsecundum les Sph. conlorlum [laricinuni)^
plahjphyllum^ rufescens^ auriculalum, crassicladum^ ohesum^
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inundatum etc. Quoi qu'il en soit, cet ouvrage considerable est
appelc a rendre les plus grands services aux bryologues qui ont k
s'occupcr des especes de TAmerique du Nord et de TAmerique
Centrale, et Ton doit souhaiter que la publication s'en poursuive
rapidement.
J. Cardot.
M, Fllischer. Sellene sowie einige neue indische Archipelmoose
nebsl Calymperopsis gen. nov, — (Bibliotheca botanica, Heft 80).
Les especes decrites sont : Fissidens Nymanii^ F. bogariensis^
F, xyphioides, Schislomilrium Nieuwenhuisii, Syrrhopodon Schiff-
nerianus^ Calymperopsis Wiemansii, Calymperes suhserralum
et Leptodontium limbaliilum. Le genre nouveau Calymperopsis
correspond a Tancicnne section du meme nom du genre Syrrho-
podon, et comprend les C. disciformis {Dus,) ^ spariodisciformis
(Dus.), subdisciformis (Dus.), tjibodensis (Fleisch.), Wiemansii
(Fleisch.),Wa/niot (Broth.), semiliber (Mitt,) et Wattsii (Broth).
Ce memoire est accompagne de 7 magnifiques planches, dont 3
coloriccs.
J. Gardot.
C. Massalongo. — Le Plilidiacese delta Flora Ilalica (Atti del
R. Inst. Veneto di Sc, Lett, cd Arti, t. 72 pp. 933-948 et fig. dans
le texte, 1913). — M, Massalongo continue la publication de ses
tres interessantes monographies de la flore italienne et contrees
voisines. Description de la famille, tableau analytique des genres,
description des especes de Trichocolea (1 esp.), Ptilidium (2 esp/),
Mastigophora (1 esp.), Antheha (2 esp.), Herberta (2 esp.), Chan'
donanthus (1 esp.) et Blepharostoma (1 esp.).
C. Massalongo. — Nuovi rappresenlanli nella Flora Italica,
del genere Riccia (Bull dclla Soc. bot. it. 1913, pp. 50-53). — Des-
cription des Riccia Henriquesii et R. melitensis nov. sp. qui ros-
semble, par le port et la grandeur, aux R. Gougetiana et Bischoffii.
A. Leroy Andrews.—Notes on North American Sphagnum. IV.
(The Bryologist, 1913, n^ 2, pp. 20-24). — L^auteur traite, dans
cctLc 4^ note, la section Matacosphagnum comprenant les S. com-
pactum et strictum, dont il donnc une description tres d^taillee.
E. Nicholson.— Mosses and Hepalics of South A berdeen (Jour-
nal of Bot. 1913, pp. 153-160 et 1 pi.). — Cette publication donne
le resultat des herborisations que Tauteur a faitcs, en juillet 1912,
avec M. Knight oux environs de Bra^mar dans des terrains presquc
tous granitiques ot avec M. Peter Ewing a Glenshee oix les roches
schisteuses s'elevent jusqu'a 3.000 pieds. On remarque principa-
lement dans le district de Br«inar la predominance des Gymno-
REVUE BRYOLOGIQUE 63
L
mitriiim et des Marsupella. M. Nicholson donne une description
et une figure du Diplophyllum gymnostomophilum, il figure aussi
le Marsupella apiculata.
Battandikr et Trabut. — Ailas de la flare d'Algerie^ 3^ et 4^
fascicules, 1913, pp. 33-59 et pi. 47. — On y trouve une descrip-
tion et de nombreuses figures du Exormotheca Welwilschii Steph.
[Riccia bullosa Lindenb.)
DouiN. — UEphemeram intermedium Mitt, avec figures (Bull,
de la Soc. Bot. de France 1912, pp. 731-736). — M. Douin donne
une description de cette plante et indique les caracteres qui per-
mettent de la distingucr des especes voisines.
A. BoTTiNi. — Spigolalure briologiche, N*^ 2 (Atti della Soc.
Toscana di Sc. Nat. Memorie, vol. XXIX, 1913, pp. 149-195). —
Ce second memoire contient des catalogues, avec indications de
localites et un certain nombre de notes dcscriptives des contrees
suivantes : Piomonte, Emilia, Toscana, Umbria, Abruzzo, Cam-
pania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Ischia, Procida.
A. BoTTiNi. ^— Sfagni d'llalia (Webbia di U. Martelli, vol.
IV Parte 1% Giugno 1913; pp. 107-141). — Pen de botanistes se
sont occup^s des Sphaignes d* Italic, cette publication 6tait utile.
C'est un reccnsement de tout ce qui est connu jusqu'a ce jour
dans ce pays. L'auteur admct 34 especes et 120 varietes, un
tableau indique leur repartition dans les diverses provinces; en
1887 on n'en connaissait que 10 especes, mais & cette epoque les
especes n'avaient pas ete morcelees commc elles I'ont 6t6 dcpuis.
V. F. Brothkrus. — Die Laiibmoose der inset Lombofc (N<^ 14.
H. Hallier, Elbert's Sunda-Expedition 1912, pp. 15-30). -^ On
trouve dans ce memoire les descriptions et figures dos especes nou-
velles suivantes : Leptodontium humillimum, Hyophila lombo-
kensis,BarbulaElberti, B.lombokensis, B. divergens, Anoectan-
giumlombokense,Calyptotheciumsubcrispulum,GollaniaElberti,
Pleuropus brevisetus.
G. ZoDDA. — Le Briofitc del Messincse, Contribuzione IV
(Annali di Botanica del prof. R. Pirotta, vol. XI, fasc. 2, 1913,
pp. 253-280). — M. Zodda public le rdsultat de ses rechcrchcs
et dc ses etudes depuis la publication de son 3«^ fascicule il y a 3
ans; il decrit deux formes nouvelles : Rhacomitrium aciculare
I purpurascens et Leucodon sciuroides, f. brachyclada.
W. Ingham. — A Census Catalogue of british hepalics, witli List
of the Botanical Vice-Counties and their boundaries and Lists of
Sources of Records. Assisted by A. Jones (Wales), Macvicar (Scot-




ed. 1913. — Brochure in-12 de 36 p. qui contient, a la derniere
page, une table alphabctiquc des genres et de leurs synonymcs,
Theriot. — Diagnoses d'especes nouvcllcs recoltees a la Cote
d'lvoire et a la Guince frangaise par A, Chevalier (Bulletin du
Museum d'Histoire Naturcllc, 1912, n^ 7)- — CeLte note contient :
Sphagnum Chevalieri, Campylopus subleptodrepanium, C. Che-
valieri, Fissidens dendehensis, Calymperes Rabenhorstii, Macro-
mitrium tortifolium, Rhacopilum Chevialeri, Isopterygium
ivoircnse.
A, BoTTiNi. —Sulla Briologia di Corfu {Webbia di U. Martelli,
vol. IV, Parte 1% Guigno 1913, pp. 241-248). — Corfou est une
grande lie de la cote albanaise d'une superficie de 719 kilometres
carres ; le sommet le plus eleve (San Salvatore) atteint 908 metres-
Ce catalogue contient toutes les mousses connues jusqu'a ce jour
dans cette ile. Elles ont ete recoltees par Unger, Sprenger, Maire,
Roll; ellcs sont au nombre de 54.
W. Ingham. — Moss Exchange Club, March 1913, pp. 61-87.
C'est le catalogue des especes distribuees en 1913; il y a, ga et la,
quelques notes sur les caracteres des especes.
A. Frirkn.— Excursions bryologiques (Bull, de la Soc. d'Histoire
Naturelle de Metz, pp. 63-76, 1913). — Les excursions de Tabbe
Friren ont e^ lieu cette fois un pen au dela des limites de la Lor-
raine, a M'jttlach et Keuchingen. Mettlach est a 50 kil. de Metz,
c'est un sol siliceux, le point le plus eleve est a 270 metres; signa-
lons sculement les especes les plus rares indiquees dans cette
excursion : Dicranum fulvum, D. longifolium, Schistidium alpes-
tre var. rivulare, Trichocolea tomentella.
Hjalmar Moller. — Lof/nossornas ulbredning i Sverige. HI.
Thuidiaceca (Arkiv for Botanik. Band 12, N^IS, 1913, 80 p.).
Comme le titre Tindique, cette nouvelle pubhcation de Tauteur con-
tient la description tres detaillee des Thuidiacees de la Suede,
c'est-a-dire les genres Thuidium et Heteropterum.
W. S. Cooper.— The ecological succession of mosses^ as illustra-
ted upon Isle Royale, Lake Superior (The Plant World, pp. 197-
213, Septembre 1012). — Cette 6tude sur la succession des Mous-
ses dans rilf Royale contient, en plus des descriptions, des figu-
res, des hstes et des tableaux.
Caen, Imprimerie-Reliure E. DOMIN, 10, rue Je la Monnaie. — Tel. 6-84
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Cephaloziella obtusa. Douin. — Authoceros dichotomus et quelques autres
raretes de la gorge d'Hefic (.lerault). Ch. etR. Oouin. — Notes sur quelques
especes du genre Marsapella. Husnot. — Note sur la flore bryologique
italienne. Bryiin. — Bibiiographie. — Nouvelles.
Cephaloziella obtusa P. Culmann sp. nov. — Description
par Ch. Douin
Planta aulo'ica, vii'idis aut rubra, in solis arenosis; — propagula
Licollularia, HL dliplica^ papillosa; — caulis basi radicans, valde
parvus (ad Imm. longus), sed satis crassuSj ramis subfloralibus
(rare ventralibus) d* oufem. aut sterilibus; —folia (in raulibusste-
rilibus) circiter ad |^ biloba, lobis integerrimis^ + acutis, basi 3-6
{viilgo 4-5) cellulis talis] -— ccUulae parictibus tenuibus, parvse
(11-13 p. in diauidro basi loburuni); — ampliigaslria nulla (in cau-
libus sterilibus); — aiidioecia satis longa ; folia perigonalia
concava, imbricata, lobis integris, interdum minute dentatis;
antheridia solitaria, brevitor stipitata; amphigastria perigonalia
nulla aut pcrrara et subulata; — pcrianthium acrucarpum ad
1/2 exsertum, longitudinaliter 4-5 plicatum, superiore cellulis
parutn elongalis (1-quatcr magis longis quam latis), ore paruni con-
tracto et saepe distinctc denticulato; — involucvuni vulgo 5-6 lobis
brevibusj sa.'pissime rolundatis^ interdum truncatis et syepe minute
dentatis; folia involucralia et amphigastriuni involucrale libera
aut + alte coalita, sinu + rotundato et etiam parum revoluto ; —
folia subinvolucralia biloba, lobis vulgo integris, saepc ctiam
rotundatis; — spora^ rosse, niinnte papillosa? (8-10 p).
Epoque de la floraison el de la fruclificaliun. — Cette i>lanto peut
se rencontrer, en rnenie lempf^, c. fl. et c. fr., pendant toute I'annee,
autant toutefois cepcndant que les condilions climateriquos per-
niettront de la r^coltcr.
HabilaL — Les 2 localites signalces ci-dessous sont identiquos;
la plante vit sur Tarene silicouse ou la bouc glaciaire des moraines
des glaciers.
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Localiles. —Suisse : au-dessous du glacier du Gauli vers 1900"^
P. Culmann; France : moraine frontalc da glacier d'Argentiere
pres Chamonix (Douin) vers 1300 ui.
La localite suisse est celle de la plante originale; la plante fran-
gaise en difTere parfois par im perianthe et des lobes involucraux,
moins nettemont denies.
Observ. Cette curieuse plante appartient au genre Evansia do
la famille des Ccphaloziellacces, d^apres les ideas actuelles dc
Douin et Schiffner dans leur monographie projetee de cette famille.
De plus, elle prcsente unc certaine ressemblance avec les genres
Dichiton et Lophoziella qui font partie de*la meme famille, ainsi
qu'a quelques especes du g. Cephaloziella. Pour rintelligence de
ce qui precede, jevaisdonnerici quelques explications succinctes.
La famille des Cephaloziellacees sera unc des mieux caracte-
risees de tout le regne vegetal par un ensemble de caracteres
conslanls, dont plusieurs hit apparliennenl exdiisivemenl, tires dc
la fructification, de Tappareil vegetatif et des organes interme-
diaires (1) protcctcurs du sporogone. Je ne citerai ici que 3 de ccs
caracteres :
1^ Sporophijle : pedicelle forme par 4 files de cellules (caractere
exclusif) d'un bout a I'autre; 2^ Gamelophfjle : feuilles inscrecs
transvcrsalement ou pcu obliquomcnt et divisees /usque pres de la
moilie au motjis en 2 lobes; 3" Organes protectcurs du sporogone :
perianthe a 4 plis, un anterieur, 2 lateraux et un posterieur sou-
vent dcnlouble, ce qui donne 5 plis.
La Cephaloziella oblusa P. Culm, posscde bicn les caracteres
ci-dessus et tons les autres caracteres dc la famille; et, dans cette
famille, elle se range dans Ic g. Evansia Douin et Schiffner dont
elle possede les propagules + elliptiques el papilleux speciaux
(caractere a pen pres exclusif dc ce nouveau genre) et les lobes
involucraux courIs, avrondis ou ohlns. La plante dcvra done s'appe-
ler Evansia oblusa (P. Cuhn),^
Voyons maiutcnant les plantcs dont elle se rapprochc plus ou
moins en nc tenant pas comple du caractere fuudamentale des
propagules :
Les 4 autres especes du g. Evansia (E. dentata = Jg. dentata
Raddi p. p., E. squarrosula = Jg. squarrosula Tayl., E. Jamai-
censis sp. nov. = Gephalo/iella Jamaicensis in btt. ad Evans, et
E. Antillana = Cephalozia Antillana R. Sp.) s'en distinguent trcs
facilement par leurs amphigastres et leurs feuilles a lobes -^ den-
ies.
(I) R. Douin. Le Sporophglc chez les Hepaliques, in Revue gen^rale de
botanique, 1912, p. 455.
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Le g. Dichiton est caracterisc cssentiellement par ses propa-
gales anguleiix et son involucre perianlhiforme; le g. Lophoziella
D. el S, gen. nov. est caracterise principalement par ses propagules
anguleiix et son involucre a 7-8 lobes inegaax, courts el enliers.
D'ailleurs, ces 2 genres, bien que fort eloignes dans tons les syste-
mes actuels dc classification^ sonl excessivement voisins et ne diffe-
rent que par Tinvolucre; tous les autres organes sont a peu pres
identiques. Le g. Lophoziella ne comprend, parmi nos plantes
europeennes, que la Cephalozia inlegerrima Liiidb. et la Cephalo-
ziella piriflora Douin qui n'en differe guere.
La Ceph. oblusa^ par son involucre a lobes arrondis et parfois
+ perianthiforme, presente quelque ressemblance avec les 2 gen-
res ci-dessus, mais il n'y a la qu'un curieux phenomene de con-
vergence. Elle difTere de Dichiton par son involucre presque tou-
jours lobe, meme quand les lobes sont tronques et non arrondis;
ellc se distingue de Lophoziella par son involucre a 5-6 lubes den-
tds; elle se disLingue des 2 par ses propagules elliptiques, son
perianthe + nctLement dente a Torifice, ses cellules plus petitcs,
etc.
Le g. Cephaloziella est caracteris(5 par ses propagules + ellipli-
ques et lisses^ formes dc 2 cellules et par son involucre h 5-6 lobes
aigus ou denies. A part les ainphigastres, la Cephaloziella obtusa
possede ces caracteres dc Tinvolucre; mais dans le g. Cephalo-
ziella, le nombre des especes a lobes involucraux obtus ou arron
dis est fort reduit. Jc ne vois guere que les C. Columbae F. Cam.
et C. asperifolia G. Jens., plantes c\ amphigastres et feuilles spinu-
leuses sur le dos, Parmi les autres especes depourvucs d'amphigas-
trcs, je citerai les2 suivantes : C. bifidoides sp. nov. et G. Ham-
peana (Nees). La P^, plante de Scandinavia, en difTere surtout par
son involucre mi-partie perianthiforme, mi-partie lobe, mais k
lobes aigus et entiers; et C. ITompeana surtout par ses lobes
aigus.
Quant au degre de coalescence entre Tamphigastre involucral
ct les 2 feuilles voisines (fig. 7,8,9, 10, 11 et 12), il est tres variable
dans toutc la famille et n'a, h nion avis, aucunc valeur sp(5cifique.
Toutes les especes d'ailleurs, presentent ga et la des anomalies
qui parfois sont fort instructives, comme je le montrerai i>lus tard.
Voici celles que j'ai relevces chez la Ceph. obtusa ; involucre
parfois perianthiforme (fig. 10 et 11), amphigastres presents sur le
p6rianthe, amphigastre involucral nul ou rudimentaire, ce qui est
tout k fait exceptionnel dans la famille des Cephaloziellacees.
Enfin, un dernier caractere qui ne convient qu*& un petif nombre
de Cephaloziella, e'est que les cellules du perianthe ne sont pas
toujours en lignes longitudinales nettes.
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fim
1. Piante a peu pr^s complete, autolquc et montrant Tandrcecie n6e cic.
la base du perianthe: a, arnphigastre tout h fait accidentel; 6,nmphigastre
involucral(pars);c,amphigastresubinvolucral ^['galement Lilob6 (50 diaiu.);
le perianthe iiiontre les 4 piis normaux de la famille.
2. — Tige sterile sans arnphigastre (100 diam.).
3. — Feuiilo dc tige st6rile bicn d6veIopp6e (100 diam.).
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4, 5. — Lobes de feuilles de iige sterile avec leurs cellules (190 diam.) h
parois minces.
6. — 5 propagules ± elliptiques, formes de 2 celhilos et + pnpinonx.
'^^ ^- — P^riantho avec involucre normal vu sur les 2 faces : les feuilles invo-
lucrales {fig. 7) sont longuement soudees en avant, mais Tamphigastre cor-
respondant (fig. 8) est pr^sque completenient libre (30 diam.). \
^- — Perianthe et involucre normal vus de c6t6 : les feuilles involucrales
sont presque completenient libres en avant (30 diam.).
10, 11. — Involucre anormal, + p^rianthiforme, k lobes tronqu6s, mais
distincts, avec le p6rianthe a encore inclus [fig. 11); les feuilles involucrales
et I'amphigastre involucral sont a pen pres completement libres; ce dernier
est a un scul lobe ainsi que Tamphigastre subinvolucral (30 diam.).
12. — Involucre isole : on volt les 3 organes qui le composent tous 4- pro-
lond^ment bilobes (100 diam.); amphigastre comme dans le figure 8.
13. — Cellules sup^rieures d'un lobe de feuillc involucrale h parois minces
ou Ires pen cpaissies; on voit le lobcj+^dente (190 diam.).
14. — Cellules sup^rieures du p6riauthe a peu pres semblables aux prcce-
dentes, sauf qu'elles sonL plus allong^es; Porifice du perianthe est tres nette-
mont dent6 (190 diam.); les cellules ne sont pas toujours en ligncs longitu-
dinales bien nettes.
15. — Sporogone jeune montranl le pedicelle fo'rme de 4 filub do cellules
dont 3 seulement sont visibles (50 diam.).
Pour terminer, quelques mots siir T^poque de la fructification
et les propagules.il est curieuxde constater avec quello prccisionj
aussi fausse qu'etonnante, certains auteurs indiquent Tepoqiie
de la lloraison et cello de la fructification. J'ai recolte nombre
d'espcccs (Loplioziclla piriflora, Cephaloziclia Hampcana, rubella,
etc.) c. fr. pendant les 12 mois d'une meme annee; j'en ai cultive
beaucoup et je les ai vues fructifier en toute saison, tant que les
conditions exterieures sont favorables, bien entendu.
Le caractere auquel on reconnalt qu'une plante peut fructifier
en tout temps, c'est quand on recontre a la fois, dans le meme
gazon, des plantes c. fl., des plantes avec sporogones a divers
etats et des plantes avec fruits murs; c'est precisement le cas de
la Cephaloziella obtusa d*Argentiere.
Les propagules, chez cette espece, debutent par la forme
ellipliquc et lisse des Cephaloziclia ; les papilles no viennent qu'en-
suite; c'est pourquoi il ne fuut pas se contenter d'en cxamen
superficiel. D'aillcurs, on en trouve toujours de comi)letement
formes et par suite tres nettement papilleux.
Firmarque de P. Culmann. — T/interessante description qn'on
vient de lire est due k M. Douin qui a bien voulu se charger de
I'ediger pour moi la diagnose du Cephaloziella obtusa. Je n'ajou-
terai que quel({ues figures a sa belle planche. Elles montrcnt les
fcuillos et amphigastres des rameaux fertiles a r^cliellc de 133 : 1
(sauf la figure4quiest df^ssineea 75: 1). Surlafig. 2, lesbords de







feuille est obtus, Taulre aigu. La forme des lobes et leur diver-
gence sent d'ailleurstresvariablescorameleniontrentlesfig.6et 7.
Explicalion de la pL 11.— 1 et 2 : feuilles perichetiales. — 4 et 5
:
amphigastres subfloraux.— 3, 6 et 7 : feuilles d'unrameau male.
Echclle 133 : 1 pour toutos Ics figures sauf la fig, 4 (75 : 1).
P. CULMANN.
Anthoceros dichotomus Raddi
et quelques aiilres rareles
de la Gorge d^Heric (Heraull)
Dans les premiers jours de mars 1913, nous avons remonte la
rive droite inferieure du pittoresque ravin d'Heric, jusque vers
800 m. d'altitudc. Nous y avons recolt6 une vingtaine d'Hepati-
ques dont voici la liste :
1. Frullania dilatata Dum. c. per.
• 2. F. Tamarisci Dum. c. per.
3. Lejeunea serpillifolia Lib. c. per.
4. L. ovata Tayl. st.
5. Madotlicca laevigata Dum, st.
6. Radula complauata Dum. st.
7. S(*np;inin cunipacta Dum. c. fr.
8. Cepbalo/irlla slcHulifera (Tayl.) var.' Ilcricensis Douin,
var, nov. c. ii\
9. Prionolobus Turneri (Hcx^k) c. fr.
10. Dichiton calyculatus Trcv. c. per.
11. Aplozia atrovircns Dum. c. per.
12. A. liyalina Dum. c. per.
13. Gongylanthus ericetorum Nccs st.
14. Marsupella emarginata Dum. st.
• 15. Fossombronia angulosa Raddi. c. fr.
16. Lunularia cruciata Dum. c. fr.
17. Grimaldia dichotoma Raddi c. fr. juv.
18. Rtd)oulia licinisplKU'ica Raddi c. fr. juv.
19. Targionia lupopliylla. L. c. fr-
20. Riccia Crozalsii Lev. c. sporog. juv.
21. Anthocern> dicbotomus^ Raddi o. fr. juv.
Nous dirons quelques mots sur les n^a 4, 8, 9, 10 et 21.
Lejeunea ovala Tayl. — Cette planto, qui est une tres bonne
espece, quoi qu'en dise Boulay (1), existe aussi, exactcment dans
(1) N. Doulay. Musciuc^^s de la Franco, H(^patiquo^, p. 9.
72 REVUE BRYOLOGIQUE
les memes conditions, sur les rochers du Pas de Roland (leg. Dis-
mier et Douin) dans les Basses-Pyrenees. La forme si speciale
des amphigastres a 2 lobes ires coiirls^A;^ arrondis et divergents^ ne
permet pas la moindre hesitation, Dans les 2 localites, la plantc est
malheureusement sterile.
Cephaloziella slellalifera {Tayl.) var. Hericensis D. — Cette
plante se place cntre les Jg. slelluliferaTayl. vera ot Cephaloziella
gracillima D. par son inflorescence paroique. ses amphigastres a
peu pres constants, ses lobes invohicraux pen dentes. Elle se
rapproche davantage de la premiere par ses cellules plus petites
(10-14 ^) et ses lobes plus larges (jusqu'a 8-9 cellules a la base des
lobes), Elle ressemble beaucoup a unc plantc de Corse recoltee
par le doctcur F. Camus au Salario; mais celle-ci, par le peu que
nous en avons pu voir, a des amphigastres parfois rudimentaires
et presque nuls. Cette reduction des amphigastres est surement
due au milieu liumide. Quoi qu'il en soit, la plante d'Heric comme
celle dn Salario sont des plantes hygrophiles, d'un aspect vert-
noiratre a feuilles + incurvccs, consequences du milieu humide
et ensoleille.
Dans la gorge d'lleric, nous avons rencontre cette nouvelle
vari6t6 sur 3 points : au has de la gorge, pr^s du village de Verdier,
un peu avant de descendre au ruisseau et dans un champ aban-
donne voisin, en compagnie d'Anthoreros dichotomus, et plus
haut vers 8r>0 m. nvec Aplozia atrovirens et Dichiton calycu-
latus.
Prionolobus Turner i [Hook). — Jg. dentata Raddi p. p. Cette
espcce a des propagules anguleux comme Dichiton et beaucoup de
Lophozia, surtout dans ses formes ombragees et + etiolees. Alors
les feuilles ne sont plus aussi nettement conduphquees, les parois
cellulaires plus minces montrent des lumens anguleux, et on y volt
quelques amphigastres. Ce sont de telles formes que tons les
auteurs, a commenccr par Raddi, out prises pour Jg, denlala c. fr.
La Jg denlala Raddi (Ex. orig. du Museum, Paris) est une
« salade de 2 especes. » : Prionolobus Turneri c. fr. el Evansia den-
tata c. prop, et st.
Dichllon eahjculalns Trev. — Nous avons recolte cette plantc
sur les bords d'un ruisseau afllueut vers 800 m. enviruu. Cette sta-
tion, qui au pnnnier abord scmblait anormale, est au contrairc
tres probablemcnt la station habituelle de cette espece dans le
Midi. A Tetat sterile, elle est neghgee ou confondue aver les petites
formes des Lophozia bilobf^es, grace a ses propagules anguleux;
mais, quand on la trouve c. per. ou c. fr. on pent facileraent la
distinguer sur place, grace h son involucre perianthiforme et a
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son pediccUc de 4 files de cellules comme chez les Cephaloziclla.
Dichiton ne doit pas etre rare dans les stations analogues de
cette region des Cevennes meridionales, surla terre tourbeuse et.
humide.
A Dangeau, et a La Chataigneraie (leg. Charrier), Dichiton se
montre sur les licux argileux frais; la plante originale (in herb.
Montagnc, Museum, Paris) se trouvait sur un support siliceux in
ericelis^ dit Montague qui I'avait appelee pour cette raison Dfc/i/-
lon ericeiornm. On voit ainsi que Dichiton s'accommode de sup-
ports tres variables. La plante de Charrier est fort instructive
en ce qu'elle montre une plante en voie d'evolution et en train
de perdre son involucre perianthiforme. En effet, chez un tres.
grand nombrc de tiges, Tinvolucre est a 5-6 lobes arrondis comme
Cephaloziella obtusa P. Culm, mais enticrs; de sorte que la plante
n'est deja plus un Dichiton.
Anthoceros dichotomns Baddi. — Cette plante est la moins
connue de toutes nos especes d'Anthocoros. Rapportee de la gorge
d'II(5ric k Chartres, nous Tavons cultiv^e pendant 4 mois jusqu*a
complete maturite des spores. Nous avons pu ainsi Tetudicr com-
pletement ainsi que ses curieux bulbilles (fig. 1).
L'A. dichotomns presente les 2 sortes de radicules lisscs et papil-
leuses (fig. 4 et 5) des Marchanliees; les bulbilles sont en nombrc
tres variable scion les individus: ce sont des organesde multiplica-
tion. Boulay diL(l) que les radicules de cette plante sont « les
unes isol^es, les autres groupces en paquets et terminees frequerrt-
ment par des bulbilles oblongs, obtus et brunfilrcs. » Cette appre-
ciation concernant I'origine des bulbilles est tout k fait inexacte.
Les prolongcments qui donnent naissance aux bulbilles (fig, 1)
nt nes du thalle et de meme nature que lui. II suffira pour s'en
convaincre d'examincr les cellules du thalle (fig. 3) et celles des
prolongcments bulbiferes (fig. 2) toutes egalcmont pourvues d'un
seul gros chlorolenrites; d'aillcurs, ces 2 organcs portent les
memes radicules. Les seules differences sont que les cellules des
prolongcments ventraux sont beaucoup plus allongces que cellos
du thalle; il en est de meme des chloroleucites inclus,, Comparez
les deux figures 2 et 3.
Les prolongcments bulbiferes naissent pres du sommet du thalle
(fig. 1, e, f,); ils sont ensuile rejetes en dessous (fig. 1, n, c, d.) par
rallongement de ce dernier, Ils s'allongcnt jusqu'i ce qu'ils trou-
vent un support favorable; parfois, quand ils rencontrent un
autre thalle qu'ils sont obliges de contourner, ils sont tres longs.
so
(1) N. Boulay, loc. cit., p. 214.
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Explicalion des figures
1 Jeuuc Ihallc d'Anlhoceros dlcholornus Raddi vu de c6L6 (6 : 1 environ)
a, vieux bulbc ayant pass^, r6t6 h T^tat do vie ralentie ilans le sol; m, prolou-
geinoiil ancicn qui lui a donuc naiiisancc, acLucllomcnt lleLri ct ± d^Lcrior^;
th, prolongonicnt ac du vieux hulbe et qui a donni'* ]o. jeune thalle figure ici;
n,proluiigerncnl ventral du Ihalle tennine par un jcuno bulbc b; c, jouue pro-
longcmont encore tr&s court; d, prolongcmfnt nssez b)ng, mais n'aynut pas
encore de bulbe k son extreniiLe; e,/, jeunes prolongeinents u6s k Vcxlv^ni'M
du Ihalle et qui devicndront ventraux avec i'accroissement de ce dernier;
h, petit involucre cf contenant 2 anth6ridies.
2-— Celulles superficielles d'un prolongemcnt bulbifere (100 : 1).
Cellules superficielles du Ihalle (m^me grossissement).
Portion d'un poil absorbant papilleux (100 diam.).
Portion d'un poil absorbant lisse (m^me grossisseftient).





Jongermannes anacrogynes (100 diam.].
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Arriv^e a une profondcur convenable, rextremiie des prolonge-
menls sc rcnflc et forme une sortc de bulbille + sphcriqiie qui
passe la saison seclie a I'ctat dc vie ralcntie, pendant que Ic restc
du ihalle disparalt. Ce bulbille, dopourvu de chlorophyllc, est
form6 de cellules isodiametriques et bourrees d'elemcntsnutritifs.
Quand les chaleurs estivales sont passees, ce bulbe donne riais-
sancc a un nouvcau Ihalle, parfois memc a phisieurs. La fig. 1 et
les explications qui raccompagnent nc permettent pas le moindre
doute a cat egard.
Nous avous toujours vu des thalles a anthcridies ^t des thalles
c. sporog. separes, ce qui voudrait dire que la plante est dio'ique.
Ceprndant, nous ne voulons pas assurer que la plante n'est pas
aussi autoiquc, attcndu que toute plante autoique peut devenir
dioTque par avortement des organes ou males on femelUs (1).
Pour avoir une quasi certitude, 11 faudrait examiner un tres
grand nombre de thalles.
Les antheridies sont groupees par 2, dans de petits involucres,
& la surface du thalle. Le podicelle de ces organes est formii par
qnalrc files de cellules (fig. 6), comme cela a lieu tres probablement
chez Loutes les Jongermanncs anacrogynes, tandis que chez les
Jong, acrogynes ce pediccllc n'est torm6 que d'une seule file de
cellules + longue. II y a la cerLainemcnt un excellent caractere,
m(5connu jusqu'ici, et qui m*^rite d'etre pris en sericuse conside-
ration dans uno classification naturelle.
A part les bulbillcs, respccc qui se rapproche le plus de notre
espece est FA, laevis L. qui possede les memes spores jaunes et
papilleuses et les memee anthcridies groupees par 2. Si A,
dichotomus est plus ramifie, cela tient surement a la station.
Les 3 especes suivantes ont aussi des prolongements terminus
par des bulbillcs multiplicateurs : VA. phymalodes M. A. Howe
de Cahfornie, decrit et figure par Howe (2) et VA. Donnellii AusL
ne sont probablement pas distincts dc la plante de Raddi, attendu
que les differences signalees sont fort pcu importantes; le nombre
et la longueur des prolongements tuberculeux sont tres variables
et n'ont aucunc valeur specifique; la grandeur et la forme del'in-
volucre et de la capsule n'ont rien de constant; Fepaissour du
thalle et la largeur de la nervure nous scmblent Cgalement trop
variables pour pouvoir separer nettement 2 especes. Ce n'est que
(1) Douin. Lois de I'Innorcsccnce, chei les Muscinees, in Rev. bryul. 1011,
p. 107.
(2) M. A. Howe, The Hoputicae aud Anthocerutes of California, p. 179 et
pi. 117 et 118.
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par des comparaisons attentives et sur des plantes vivantes que
I'on pourra resoudre ces questions.
L'A. iuberosus TayL d'Australie differe des precedents par ses
prolongements bulbiformes lateraux et terminaux.
Ch. et R. DouiN.
Notes sur quelques especes du genre Marsupella
1^ Marsupella commnlala Limp
Si Ton jette un coup d'oeil sur la figure publiee par Massalongo
et Carestia (Epatichc delle Alpi Pennine, t. X, fig. 2F.) represen-
tant les cellules des feuilles,et celle publieepar K. Muller(Krypto-
gameu-FIora von DeutscbL, Oesterr. und Scbw., p. 465, fig. c),
on voit qu'cUes sont tres differentes.
Dans la premiere, que je reproduis fig. 1, les cellules sont ovales
ou orbiculaires, tandis que dans la seconde (fig. 2 de mon cliclie),
ellcs sont carrces avec de grands espaces intercellulaires carres





Explication des ftfjiires du M. Commnlala
1. Cellules, reproduction (if! la fig. de Massalongo ot Carestia. — 'Z. Cellules,
reproiluctiun de la fij^. de K. Mueller.^ 3 et 1. Cellules ;i parois invisibles.
5. Cellules a parois distineles situ^es un pen au-dessus dv. In basso provenaut
de la m#me feuille que la fig-. 3. — et 7. Cellules situees vers Ic milieu d'unc
autre feuille.
J'ai pris les feuilles qui m'ont servi pour les fig. 3, 4, 5, C et 7 sur





figures sunt si difTcreiites que Ton ne supposerait pas qu'il s'agit
de la meme-espece. Voici rexplication do cette difference :
Lorsque ron etudie la forme des cellules, il faut avoir soin do
bien voir les parois. Si elles ne sent pas distinctes on ne voit (|ue
le contenu dc la cellule compose de diverses substances reparties
plus ou moins irregulieremcnt dans toute I'etendue de la cavite
cellulaire ou plus souvent dans une partie seulement, de sortc
que, sur une meme tige et quelquefois sur une meme feuille, on
observe des formes tres diflerenles qui ne reprcsentent pas la
forme des cellules. C'est ce qui explique la difference des fig. 1,
2, 3 et 4 qui, toutes, donnent une forme tres inexacte des cellules
qui ne sont pas carrees, arrondies ou ovales mais anguleuses
(ordinairement liexagonales) comme Tindique les fig. 5, Get 7 qui
representent la forme reelle des cellules.
On voit, d'apres les fig. 5, 6 et 7 que les cellules M, commulala
ne different pas de celles du M. Fiincldi, le principal caractere
invoquc pour en faire une espece n'existe done plus. Les feuilles
sont ovales ou suborbiculaires dans Tun comme dans I'nutre;
les lobes des feuilles du M . commufala sont decrites comme obtus
et ceux du M. Funckii comme aigus, mais on trouve dans ce der-
nier des lobes aussi obtus, etc.
3^ Marsupella badensis Schiffn. exs. n. 42
J'ai examine un certain nombre de feuilles prises sur diverses
tiges de Texemplaire original dc Tauteur. Le bord des feuilles tres
legeremcnt recourbe comme dans le M. commiitaia et le sinus
moins profond sont des caracteres tres variables et qui manquent
assez souvent. Les cellules ne different pas de celles du M, Funckii,
Les feuilles dc ce dernier sont assez souvent un peu plus etalees
que dans les deux autres et meme un pcu,squarreuses, mais pas
to uj ours.
Je ne puis considcrer les M. commulala et badensis que comme
des formes peu distinctes du 3/. Funckii.
3^ Marsupella uslulala el Sprucei
Ces deux plantes sont distinguees d'apres la grandeur des
cellules qui seraicnt un peu plus grosses dans le A/. Sprucei,
caractere tres variable sur inie meme tige. M. Macvicar indique
comme caractere du M. Sprucei des feuilles involucralcs a lobes
aigus, mais ils ne sont pas toujours obtus cliez le M. uslulala.
Elles ne sont pas distinctes.
Si Ton prend pour base de la creation d'ospeces des caracteres
aussi peu importants et aussi variables, on pourrait faire, aux
depensdu vulgairc Hijpnum cupressiforme, une centaine d'especes
aussi bien ou plutot aussi nial caracterisees. Jo ne vols pas ce que
la science pourrait y gaguer.
{A suivre). T, IIUSNOT,
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Note sur la flore bryologique italienne
Primo vere hujus anni ad terras mediLerraneas profectus mus-
cos in Italia, prsesertim in viridariis publicis adque ruinas, investi-
gavi. Inter species muscorum, quas ibi collegi, nonaulas pro Italia,
ut putarem, novas memorabo.
Hse sunt
:
Fissidens pusillns Wils. — Roma : Monte Pincio, ad murum.
F. Bamhergeri Schpr, — Roma : Monte Pincio, socius special
antecedentis (uterque parce),
F. Mildeaniis Schpr. c. fr. — Roma : Monte Pincio, ad saxa
calcarea in aquaeductu aperto (copiose).
Bryum suhbicolor Bryhn (1). ~ Pompei : ad ruinas sociis Bryo
bicolore Dicks, et Bryo murali Wils. (parce).
lionefoss (Norvege), 31 aout 1913.
Bryhn.
Bibliographie
S. M. Macvicar. — The SludenVs Handbook of British Hepa-
tics^ with illustrations by H. G. Jameson. In-8 de 463 p. avcc de
nombrcuses gravures dans le texte. Prix 18/6 net (environ 23 fr.).
Public par V.T. Sumfield, Station street, Easibourne, Angleterre.
Las lies Britanniques possedaient jusqu'a ce jour deux ouvra-
ges tres importants sur les hepatiques : Bristish Jungermannise
de Hooker public en 1816 et the Hepaticre of the Bristish Isles de
W. H. Pearson, 1902. L'un et I'autre d'un prix tres elev6, ouvra-
ges de luxe a recommander pour ceux qui connaissent deja un
peu les hepatiques, mais avec des descriptions trop longues pour
des debutants. La Floi;e de M. Macvicar est faite sur un plan dif-
ferent et convient tres bien pour les etudiants.
L'auteur donne, dans Tintroduction, une description des orga-
nes dc la vegetation et de la reproduction, des conseils sur la
recolLc et Tetudc des hepatiques, leur classification et la nomen-
clature.
La description des families et des genres est suivie d'une clef
analytique des genres et des ospeces. La description de chaque
es[)ece est faite avcc beauco\ip de soin et sufTisammcnt etendne,
elleest suivio de notes iudiquant les caracteres qui i)crmcttcnt
de la distinguer des especes voisines. Ello est accompagn^e d'un
cliche en similigravure ayant environ 5-6 cent, de long sur autaut
de large, il contient ordinaireraent 5-6 belles photographies repre-
(1) Det kgl. Videnskabsselsk. Skrifter, n'^ G, Trondhjem 1008.
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seiitaut Ics principaux caracleres de Fcspece a divers grossissc-
ments; ces dessins de M. Jamo?^on sont bicn suffisants, copendant
il est regrettable qu'il n'ait pas donne un^ figure de la plaiitc de
grandeur naturelle
;
puisque cet ouvrage est destine aux etudiants,
elle leur aurait donne au premier coup d'oeil une idee de la plante.
V. F. Brotherus. — Conlribulions lo the bryological flora of the
Philippines, IV. (The Philippine Journal of Science, vol. VIII,
N. 2, sec. C. Botany, April 1913. pp. 65-98). — Dans cette 4o liste
de plantes se trouve un assez grand nombre d'especes nouvelles :
Wilsoniella squarrosa, Calymperes Clemensia^ Splachnobryum
luzonense, Webera duriuscula, Beschcrellca philippinensis, Ham-
peella leptodyction, Jsegerina luzonensis, Endotrichella graciles-
cens. E. pilifcra, Barbella horridula, B. macroblasta, Calypto-
thecium Ramosii, Glastobryum Merrillii; Eriopus microblastus,
Ghsetomitriuni Weberi, Cyatophorella adianthoides, Ctenidium
huzonense, Plagiotheciopsis (genus novum) philippinensis, Vesi-
cularia fiilicuspes, V. splendida, Taxithelium percapiIlipes,T. ben-
guetiae, T. horridulum, T. ramicola, Leucomium philippincnse,
Rhaphidostcgium microcladioides, Trichostelcum brevisetum,
T. niindanense, ScmaLophyllum tubulosum, S- brevipes, S. Robin-
sonii, S. batanense.
G. Massalongo. — Le Lepidoziacese dclla flora iialica (Atti del
Reale Istituto Veneto di Scienze, Letterc cd Arti. Tomo LXXII,
1912-13, pp. 1073-1083).— Description de la famille et des genres
Lepedozia et Mastigobryum, des L. reptans avec figures, setacea
et trichoclados, des Mastigobryum trilobatum avec fig. et tri-
crenatum.
t
H. N. Dixon. — Thaidiiim recognihim Lindb/ and its Allies
(Journal of Botany 1913, pp. 189-192 et fig.)- — M- Dixon etudie
les T.recognitum, delicatulum et Pbihberti), il figure les feuilles
ct il resume cette etude dans la clef analytique suivante :
Apical cell of branch-leaves aciites, smooth; perich. bracts
l\ ciHate; tripinnate iamariscinnm.
Apical cell of branch-leaves truncate, papillose 2
SLcni-Ieaves small, nerve stout in acumen, percurrent or almost
2j'so; bipinnate; perich. bracts not ciliate recognilum.
Nerve ofstem-leavesnnrrowingabove and lost ni mid-acumen 3
Acumen of stem-leaves short, simply acute; perich. bracts.
q) ciliate; tripinnate or more rarely bipinnate.. . delicalidum
Acumen of stem-leaves long, gradually tapering to a shorter
or longer filiform point; perich. bracts not cilicite 4
^j Stems bipinnate. . . : Philiberli,
Stems tripinnate var. pseado-iamarisci.
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H. N. Dixon. — Miscellana bryologica. I (Journal of Botany
1913, pp. 244-247). — Notes sur le genre Telraphidopsis Broth.
et Dix., le Dilrichum brachycarpum et le Weisia Welwilschii.
M. Dixon a 6tudie re'chanLillon do Weisia Welwitschii de I'herbier
Schimper et il en conclut que c'est une bonne especc. II dit que
c'est Limpricht qui en a fait un synonyme de Campylosidiiim
stridiim, c'est une erreur; c'est Schimper lui-meme qui a declare
que ces deux especcs etaient identiques. II 6crivait a Geheeb en
1880 : « Les echantillons de Welwitsch n'avaient ni coiffe ni
« peristome complet, c'est pourquoi nous avions cru devoir les
<c rapporter au genre Weisia » (Revue Bryologique, 1880, p. 45).
MiYosHi. — Ueber die Kultur der Schistostega osmiindacea
(The Botanical Magazine, vol. XXVI, 1912, pp. 304-306).
C. Janet. — Sur Torigine de la division de Torthophyte en un
sporophyte et un Gainetophyte, in-8 de 14, p. Limoges, impri-
merie Ducourtieux, 1913.
G. Roth. — Machtrag I zu Band I der aussercuropaischen
Lauboose von 1910-11 (Hedwigia, Band LIII, pp. 81-98 et T.
I et 2).— Ge supplement au premier volume contient 8 Andreaia,
1 Neuroloma, 1 Archidium, 4 Bruchia, 2 Pleuridium, 1 Aschisma
1 Trachycarpidium, 1 Aca\ilnn, 1 Lorentziella, 1 Ephi^merum,
1 Nanomitrium, 3 Trematodon. Toutes ces espoces sont figurees
dans les 2 planches.
I
Nouvelles
N. G. KiNDBERG collection of mosses has been bought by the
« Naturhistoriska Riksmuscum » in Stockholm (Sweden). The
collection is of importance, because it contains original speci-
mens of the many hundreds species of mosses, described by
Kindberg. A very valuefull part of the collection is also its
numerous specimens from North America, especially from
Canada, on which account it will ever be of importance for
the luiuwlcdgc of the geographical distribution of the mosses
in this country. II. W. Arnell.
Miss Caroline Covenlry Haynes appolle raiteution des bota-
nistes sur la collection of Canadian Hepalictf? mise envente par
4
M. Brinkman. Le premier fascicule (n^^ 1-20) contient les rarcs
Lopho/ias : badensis, Flatcheri, hcterocalpa, Ruthoaria, etc.
Prix : 1 dollar 50 par fascicule de 20 numeros. S'adresser a
M^ A. IL Brinkmann, Bowling Lake, Alberla (Ganada).
Caen, Impriincrie-Reliiire E. DOMIN, 10, rue vie la Monnaie. — Tel. 0-S4
No 6. 40e Annee 1913 .
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L'Infiorescence des Gephaloziellacees
par Ch, Douin
On pout troiiver dans la famille des Gephaloziellacees presque
tous les modes d'inflorescence constates chez les Muscinees. Je
voudrais donuer ici quelques details speciaux sur les lois de Vin-
florescence que j'ai formulees autrefois (1) et que mes Etudes sur
les Cephaloziella n'ont fait que confirmer.
I. — Difficult^ de constater l'inflorescence
Presque toutcs les Gephaloziellacees fructifient plus ou moins
abondamment; et il est rare, apres quelques recherches, qu'on
n'arrive pas a trouver des plantes c. fl, c. per. ou c. fr. plus ou
moins d(5veloppes. Cependant, quelques especes ne sont pas con-
nues a Tetat fertile : C. Nicholsoni D.,G, spinicaulis D (2) etEvan-
sia dentata D.; et d'autres ne fructifient que rarement comrae
C. Grim^ulana (Jack).
La sterihte habituelle de certaines especes ne prouve nullement
qu'elles sont dioiques; elle tient k diverses causes que je vais
^numerer :
1^ Absence de Van des organes reprodudeurs. — L'absence du
(1) Douin, Revue bryologiqat 1911, p. 107 et 108.
(2) C. Nicholsoni D. nov. sp. se distingue facilement de C. Massa-
longi, avec laquelle elle croit melang^e, par ses cellules plus grandes,
peu ou point papilleuses, ses feuilles beaucoup plus larges relati-
vement, ses amphigastres au contraire beaucoup plus courts, etc.
(leg, Nicholson).
C, spinicaulis D. nov. sp. pr^sente surtout cc caractfere absolu-
nxent exclusif d*avoir ses tiges couvertes de nombreuses cellules
saillantes formant des sortes de dents 6mouss6es (leg. Al. W. Evans).
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pied cj" ou du pied P est forcement une cause de sterilite : tel est le
cas de I'E. dentata dont la plante P est seule connue, et de C. Starkii
Qa et la.
2^ Chaleur insuffisanle,— Une seconde cause de sterilite est Tin-
suffisance de la chaleur. Toute plante, pour Tructifier, doit recevoir
une certaine somme de chaleur; et celle-ci est tres variable seloi»
les especes. Les Hepatiques, bien que des moins difficiles sous ce
rapport, n'echappcnt pas a la loi commune. Ainsi, en Eure-et-
Loir, C. Baumgartneri SchifTner, quoique assez abondant par
places, est presque toujours sterile, tout au plus c. fl. Cependant,
I'ete de 1912 ayant et6 tres humide, la plante a pu commenccr
son developpement 2 mois plus tot et evoluer completement.
G'est ainsi qu'a Douy et a St-Hilaire-sur-Yerre, j'ai trouve, le
25 aout 1912, C. Baumgartneri c. fl. et c. fr. a tons les etats de leur
developpement. Si Jg. Grimsulana Jack est presque toujours
sterile, cela tient probablement a la meme cause. En cfTet, cette
plante des regions elevees ou arctiqucs fructifie abondammcnt
dans les regions basses d^ I'ouest de la France : Bretagne (leg. F.
Camus), Vendee (leg. F. Camus et Charrier) et Eure-et-Loir (leg,
Douin). La var. gallica D. de ces locality se distingue k peine de
la plante typique et est auloique comme elle. En effet, j'ai constat^
que C. Grimsulana ctait autoi'que h la fois sur les plantes de Nor-
vege (leg. Bryhn), du Grimscl (locality originale, leg. P. Gulmann)
et d'Auvergne (leg. Heribaud). Ce fait montrequescs affmit^s ne
sont nullement avec C. Starkii.
3° Support. — Une 3^ cause de sterilite est sfkrement due au
substratum. Les C. Nicholsoni, Massalongi et phyllacantha
presque toujours stcriles sont releguessur les rochers cupriferes ;
il semble que le cuivre soit nuisible a la fecondation comme
il est nuisible aux jeunes cellules vegetales. Le calcaire ne parait
pas non plus tres favorable h la fructification : c'est du moins
ce qui semble r^sulter du semis de R. Douin (1).
Quoi qu'il en soit, il est bon de remarquer que Tinflorescence
est souvent difficile h constater chez ces petitcs plantes, sauf
tuutcfois pour rinflorescence paroi'que parfaite, attendu que leur
dclicatessc fait que le moindre effort suffit pour separcr Ic rameau
cf de la tige P ou r6cipro({ucment. II en resulte que presque tous les
bepaticologues, apres un examen superficiel, out souvent declare
dioiques des plantes qui ne Tctaienf pas. On n'arrive souvent k
constater rinflorescence vraie qu'cn faisant sans se lasser une
^
(1) Douin, Les propagules des C6phaloziGllac6es, in. Bull, de
la Sac. boL de France, novembre 1913.
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foule de preparations qu'uii peu de bonheur peut abreger. On pent
arriver ainsi a voir les rameaux cf et p reunis.
II. REOLES APPROXIMATIVES POUR RECONNAITRE
l'inflorescence
Pour les hepaticologues presses dans leurs determinations, les
regies approximaiives suivantes, bien que n*etant pas d'une exac-
titude rigoureuse, seront d'un grand secours :
1^ Quand les rameaux cT et p sont constamment entremeles,
la plante est tres probablement autoi'que. Mes observations rela-
tives a la germination donnent une tres grande probabilite a cette
regie
; cependant, je le repete, elle n'a rien de sur, puisque dans les
localites ou le C. Starkii dioique fructifie, — et elles nc sont pas
de tiges
rares, — les rameaux cT et P sont entremeles.
2^ Quand
P sans rameaux cT, et reciproquement, il y a beaucoup de chance
pour qu*elle soit dioique.
3^ Si une plante c. fr. developpes ou non ne montre aurnn
raifleau cf, il y a des probabilites pour qu'elle soit paroique.
III. DIFFERENTES SORTES D^INFLORESCENCES
Je distinguerai les 4 inflorescences suivantes : 1*^ L'inflorescence
synoique, montrant cote h cote dans le meme p6rianthe des arche-
gones et des antheridies, est excessivement rare; je ne I'ai cons-
tat^e que 2 fois sur une plante de Saint-Maurice (Vosges, leg.
Dismier) ; mais, cette plante syno'ique est en meme temps paroi-
que, et il est probable que cette derniere inflorescence est son
inflorescence normale, Tautre n'etant qu'une anomalie pouvant
s'expliquer assez facilement. Ilsuffit de supposer que leperianthe,
presse de se d6velopper, a enferm6 les 2 antheridies superieures
avec les archegones du sommet dc la tige. La penurie des mat6-
riaux r^coltes ne m'a pas permis d*approfondir la question.
2^ L'inflorescence paroique montre des anth6ridies a la base
des feuilles situees au-dessous des feuillos involucrales. Le nom-
bre de ces paires de feuilles perigoniales est fort variable dans une
meme espece et n'a rien de specifique. On peut distingucr 3 cas :
a). — Les feuilles p6rigoniales, enflees k la base, grandes et net-
tement imbriqu^es, tranchent fortement sur les feuilles st^riles
voisines; et souvent on n'observe que des tiges paroTques : c'est
la parcecia perfeda que Ton voit chez C. gracillima D. Chez C.
Jackii Limpr. les rameaux cf purs sont nombreux ; cela montre dej h
un degr6 moindre dans la perfection et une tendance vers Tin-
florescence autoi'que.
6), — Quand les feuilles perigoniales sont plus ou raoins dres-
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s^es-etalees sans se distinguer autrement des feuilles suivantes,
on a la paroecia imperfecta que Ton voit chez C. heterophylla St.,
G, rubella (Nees), etc.
c).— Si, comme c'est fort probable, un rameau est, de sa nature,
ou paroique,ou cf, ou P, quand une merae tige porte des feuilles
perigoniales puis des feuilles involucrales P separees par des
feuilles steriles, Tinflorescence normale de la plante doit encore
etre paroique : c'est la parcecia impedita, Tinflorescence paroique
ayant ^te contrariee ou empechee momcntaneraent comme je
Texpliquerai plus loin.
L'inflorescence exclusivement paroique n'existe pas, car dans
toute espece paroique on pent trouver des tiges autoiques et
meme dioiques; mais, dans ces cas, Finflorescence normale de la
plante est Finflorescence paroique.
Enfin, 11 n'est pas inutile de noter ici ce que j'appelle une fausse
inflorescence paroique {parcecia falsa). C'est le cas de G. Starkii
(Nees), oil Ton voit tres souvent a la base du perianthe plusieurs
paires de feuilles enflees et imbriquees mais sans aucune anthe-
ridie. Get aspect, qui annonce peut-etre un etat paroique ances-
tral, a caus6 plus d'une meprise chez les hepaticologues. II me
sufTira de citer Texemple suivant ; K. Miiller (1) rattache a Ccph.
Limprichtii Warnstorf une f. gracillima K, Miiller (rjon Douin)
qui auralt avec Tinflorcscence paroique, des amphigastres bien
d^velopp^s et des cellules a parois ^paisses de 10 a 12 fide large,
exceptionnellement jusqu'a 16 ^. Cette plante est un melange de
2 especes : C. gracillima Douin qui est bien paroique avec des
cellules de 14 a 16 i^ de large, et C. Starckii (parcecia falsa) avec
des cellules beaucoup plus petites. Et la raeillcure preuve que je
puisse fournir de I'erreur de K. Muller c'est que ce dernier m'a
demande si G. myrianthk Lindb. n'etait pas mel6 k mon G. gra-
cillima.
r
3*^ L'inflorescence est auloique quand des rameaux cf et des
rameaux P se raontrent rc^unis. La paroecia impcdita indiquee
ci-dessus est, en rdalite, une iullorcsccnce autoique, puisquc Ics
urgancs cf et P sunt scpares par une portion de tige sterile.
Le cas normal, a pou pr^s impossible h consLater, est fourni par
un rameau cf ct un rameau p n6s d'un meme propngule oud'une
memo spore dont le protonema s'est bifurque pour donner ces
2 rameaux. Mais, hcureusement, Tinflorescence autoique peut se
constater de diverses nianiercs : tantot, de la base ventrale
du perianthe, part un rameau exclusiraent cT; tantot, d'unc tige
(1) K. Muller, Die Lebermoose, II, p. 141.
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couchce (Jg. elachista Jack) naissent des rameaux tf et dcs ramea ux
P;tant6td*une androeciese detache un rameau P ; enfin, lecassui-
vant, bien que se confondant avec les precedents, montrera bien
la difYiculte de constater rinflorescence autoiqiie. Una secheresse
prolongee tue les Cephaloziella; seule la tige reste vivante assez
longtemps. Avec les pluies d'autorane, cette tige donne des
rameaux adventifs cf et P puis disparait apresce supreme effort.
JAB
ai constats le fait chez C. Hampeana f. crosa des gres de
St-Denis d'Authou, chez C. Hampeana var. pseudo-Grimsulana D.
du Bois de St-Vincent pres Chateauneuf-en- Thimerais, chez C.
Baumgartneri d*Algerie (leg. Trabut), etc.Alors, les rameaux cf
et P sont completement separes, et la plante est de fait dioique :
c'est rinflorescence pseudo-dioique de SchifTner. Dans ce cas, quoi
qu'en dise Warnstorf (1), malgr6la plus grande subtilit^ dans la
recherche de rinflorescence « bei grosster Subtilitclt der Untcr-
suchen » on ne verra qu'une plante dioique; et pourtant la plante
6tait bien auto'ique.
Inutile d'ajouter aussi que rinflorescence purement autoique
n'existe pas, attendu que, par apandrie ou apogynie, toute espece
autoique pcut devcnir dioique. C'est tres probablement le cas
de la Ceph. rubella d*Eure-et-Loir. Malgre de tres nombreuses
recherches, je n*ai jamais pu trouver de tige autoique chez cette
plante.
40 L'inflorcscence dioique^ chez ces petites plantes, est pour
ainsi dire impossible a aflirmer. Elle peutse rencontrer chez toutes
les especes, mais ce n'est rinflorescence normale que d'un tres
petit nombre. Les Cephaloziella Starkii (Nees) et Evansia den-
.
tata D. sont probablement les'seules especes de la famille qui
soient surement dioiques.
IV. ~ l'iNFLORESCENCE EST-ELLE UN CARACTERE SPECIFIQUE?
Je reconnais avec Limpricht que rinflorescence peut etre un
bon caractere specifique, mais a la condition de la bien comprendre.
On peut en donner la demonstration suivante: si cen'6taitpas un
bon caractere specifique, on devrait trouver, partout ouune espece
est abondante, des formes paroiques, des formes autoiques et des
formes dioiques. Or, C. Starkii n'cst jamais ni autoique ni paroi-
que; G, Hampeana n'est jamais paroiquc; etc. Les seules especes
oil Ton pcut voir les 3 formes ci-dessus sont les plantes paroiques
comme G. gracillima D. et C. Jackii Limpr., ce qui confirme pr6-
cis^ment les lois de rinflorescence telles que je les ai formul^es (2),
(1) Warnstorf, Kryptog. der iMark Brand. I, p. 228.
(2) Douin, loc. cit., p. 108.
86 REVUE BRYOLOGIQUE
Malheureusement, au point de vue pratique, ce caractere ne
peut servir que dans un nombre de cas assez liraite, quand la
plante est paroique, par exemple. Dans les autres cas, le caractere
est souvent illusoire par la difficulte de le constater.
En outre, certaines causes, Thumidite surtout, font varier
rinflorescencc paroique qui devient autoique : c'est du moins ce
qui resulte de mes observations et de mes cultures qui feront I'ob-
jet d'un travail special. II resulte de la queles inflorescences paroi-
que et autoique sont ties voisines mais beaucoup plus eloignees de
rinflorescencc dioique. Par suite, une classification vraiment
naturelle et basee sur rinflorescencc devrait comprendre 2 grou-
pes : Tun renfermant les cspeces paroiques ct autoi'ques, et I'autre
les plantes dioiques. Mais, en realite, le caractere est inapplicable
puisque, pour quelques cspeces, nous ne savons pas si elles sont
autoiques ou dio'iques. On ne pourra le savoir qu'en operant,
comme je Tai dit, sur de nombreux materiaux et en bon etat.
V. DEVELOPPEMENT DE l'aNDRCECIE
Dans une meme annee et sur la meme tige, il peut se developper
plusieurs androecies successives separees par des intervalles st6-
riles, et aussi plusieurs p^rianthes succcssifs sur les tiges p,
Chez C. rubella du bois de Neron (E.-ct-L.), j'ai vu, sur le'meme
rameau, 4 androecies successives plus 2 autres sur des rameaux
lat^raux. Dans les 2 dernieres et chez 2 des 4 androecies ci-dessus,
les antheridies 6taieni bien vivantes ainsi que les feuillcs perigo-
niales voisines. Ces andrcecies etaient de longueurs tres variables
(de 3 a 10 paires de feuilles) ainsi que les espaces steriles qui les
separaient. Ces faits s'expliquent tres facilement par Taction des
conditions exterieures: le rameau c^developpe des feuilles perigo-
niales et des antheridies tant que ces conditions restent favora-
bles; si la secheresse survient, il se continue en rameau sterile.
Les conditions redevenant meilleures, le rameau se remet h
donner de nouvelles antheridies. Par suite, la distinction faite
par les auteurs entre andrcecies terminales et androecies interca-
laires ne signifie rien, d'autant plus qu'une andrcecie intercalaire a
ct6 terminale a un certain moment. Quant au nombre de paires de
feuilles porigoniales indique par quelques auteurs avec une preci-
sion singuliere, il n'a pas plus de valour. 11 y a cependant quelques
especes qui ont de tres longues andrcecies (jusqu'a 20-25 paires de
feuilles perigoniales chez Prionolobus Granatensis.
Enfin, on remarquera que, les antheridies 6tant attachees late-
ralement, le rameau <j forme pour ainsi dire une inflorescence
indefinie, tandis que les archegones <5tant terminaux, rinflores-
cencc des tiges ^est definie et forme une sorte de sympode par
les rameaux n^s de la base du p^rianthe.
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VI. RECHERCHE DE l'iNFLORESCENCE
On commence par voir si la plante est paroique : c'est tres
facile dans la paroecia perfecta, les antheridiesetantpresque tou-
jours visibles par transparence a travers la base enfl^e des feuilles
pirigoniales.
Dans le cas contraire, on ecrasera legerement, une d une, les
tiges supposees paroTques, a fin d'y decouvrir antheridies et arche-
gones. II faut toujours s'assurer de la presence des antheridies et
ne pas se contfenter de Taspect paroique, puisque cet aspect est
realise chcz C. Starkeii (paroecia falsa). La paroecia impedita est
tres facile a constater.
Si la plante n'est pas paroique, on examinera un tres grand
nombre de tiges et en les manipulant le mains possible. Si la plante
est autoique et si Ton dispose de bons echantillons, on finira par
trouver des rameaux cr et P reunis.
Enfin, si Ton n^arrive pas a trouver de tels rameaux, on pourra
declarer Tespcce dioique; mais on n'aura jamais une ccilitude
absolue, attendu qu'un resultat negatif n'est jamais probant.
Quelques jours d'herborisation dans
rOberland-Bernois
par G. DiSMiER ^^ t^
"""^
M. P. Gulmann, par de nombreuses Notes inserees dans cette
Revue, a dcjadonneun excellent tableau de la vegetation bryologi-
que de rObcrland-Bernois. La liste que je presente aujourd'hui
est le resultat de quelques courses que j'ai faites dans cette meme
region au mois de juillet dernier. Plusieurs localites que je cite
sont deja indiquees dans les Notes de M. P.Culmann, notaniment
Guttanen, Gadmen, Urbachtal, Aareschlucht, etc. Cependant les
deux suivantes : Engstlenalp (1830 m.) et Gental (1210 m.) n*ont
pas ete explorees par ce confrere. En definitive, le present travail
vient confirmer plusieurs decouvertes faites par M. P. Culmann
et apporter Tindication de quclijucs localites nouvelles pour ccr-
taines Muscinees encore peu connues dans les Alpes bernoises.
Mousses
Anccclangium compadiun Schw. — Fissures des rochers 5
rEngstlenalp.
Dicranella curvala Schpr. — Guttanen : rochers siliceux.
Dicranum Slarkei W. et M. — Engstlenalp : sur la terre.
Z), elongatum Schw, — Tronc pourri pres de I'Engstlensee.
/-). albicans Br. eur. — Rochers siliceux k I'Engstlenalp.
h #
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Fissidensosmundoideslled\^.— Rochers humides au voisinage
de TEngstlensee (1950. m.).
Seligeria tristicha Br, eur. — Parois des rochers calcaires a
TAareschlucht.
S. recurvata Br. eur. — Guttanen : excavations ombragees des
rochers.
Trichodon cylindricus Schpr. — Petite Scheidegg : sur la terre
nue et ensoleillee,
+
Trichostomum rigidalum Sm. — Rochers a Schultziboden pres
de TEngstlenalp.
Desmatodon lalifolius Brid. — Engstlenalp : sur la terre des
rochers.
Grimmia calvescens Kindb. — Rochers k Guttanen (Je dois la
determination de cette rare espece k M. P. Culmann).
G. anomala Hpe. — Au bord du Gentalwasser au-dessous de
TEgstlensee.
Bhacomilrium patens Hueb. — Rochers sees a I'Engstlenalp.
/?. sudelicum Br. eur. var. validius Jur. — Rochers sees et
ensoleill<5s vers Scharmadlager au bord du sentier de TEnstlenalp
au SatLeli.
4
Orlholrichum speciosum N. ab. E. — Gadmen : sur ies troncs
d'arbres a Torliwald.
W T
Anomobryum filiforme (Dicks.) Husn. — Urbachtal : endroits
decouverts.
Plagiobryam Zierii Lindb.— Anfractuosites des rochers k TAa-
reschlucht.
Wehera commulala Schpr. var. gracilis Br. eur. — Bord de la
route a la Handegg.
W. Dvoliaera fT.indh/l K\ Gadmen : sur la terre.
Bryum elegans Nees v. Esenb.— Repandu a I'Engstlenalp sur
Ies talus.
B. pallescens Schl. — Gadmen : fissures des rochers
B. Duvalil Voit. — Marecage au bord de I'Engstlensee, pres du
d^versoir.
Meesea iiliginosa Hedw. — Talus humide a Gentalhutten.
Philonolis coespitosa Wils. — Au bord d*un ruisseau a Gadmen.
P. seriala Mitt.— Marficage 4 Gentalhutten et 4 I'Engstlenalp.
P. iomentella Mol. — Marais h I'Engstlenalp.
Timmia megapolilana Hedw. — Rochers ombrag^s k Schwar-
zental, route de I'Engstlenalp k Innertkirchen.
Oligolrichum hercynicum Lam. — Guttanen : talus.
Caioscopium nigrilum Brid. — Talus humide a Gentalhutten.




Leskea nervosa Myr. — Sur les troncs d'arbres dans le Gental.
Thuidium delicatulum Lindb. — Guttanen : sur la terre ombra-
' gee
Pylaisia polyaniha Br. eur.— Gentalhiitten a la base des troncs
d'arbres.
Plagiothecium pulchellum Br. eur.— Vieilles souches k Gadmen.
Amblystegium subtile Br. eur. — Gental : troncs d'arbres.





Gentalwasser : pierres inondees.
Dans la foret de TEngstlenalp.
Hypnum dilalalum Wils. — Au-dessus de la Handegg. sur
le bord d'un ruisseau.
Hylocomium umbralum Br. eur. — Foret de TEngstlenalp :
sur la tefre.
Hipaliques
Lejeunea calcarea Lib. — Parois des rochers calcaires i TAares-
chlucht et a TUrbachtal.
Scapania paludosa K. Mull. — Marecage pres de TEngstlensee
et dans une tourbiere aux environs de Guttanen.
S. umbrosa Dum. — Engstlenalp : troncs pourris.
Cephalozia leucantha Spr. — Engstlenalp : dans la foret sur
les troncs pourris,
Harpanfhus scutalus R. Spr. — Guttanen : rochers ombrag6s.
Lophozia exsecfa (Schra.) Dum. — Gental : sur les rochers.
L. Hatcheri (Evans) Staph. — Parmi les Mousses a Guttanen.
L. incisa Dum. — Gadmen : troncs pourris.
L. inflala Howe. — Marais tourbeux a Guttanen.
L. longiflora (Nees) SchifTn. — Sur la terre des rochers a Gad-
men.
L, alpesiris Steph. — Guttanen, aux bords des chemins.
Acolea concinnata Dura. — Gadmen ; rochers
A. corallioides Dura, — Rochers sees pres de FEngstlensee,
Sphaignes
Sphagnum cymbifolium (Ehrh.) Russ. — Marecage dans la
foret de TEngstlenalp (1800m.) et tourbiere aux environs de Gut-
tanen (1.000 m.).
S, papillosum Lindb. — Guttanen,
S. Girgensohnii Russ. — Guttanen et Engstlenalp.
S. medium Limpr. — Engstlenalp.
Warns. — Guttanen.
nftlp.
aculifoli Gadmen et Engstle-
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S. subniiens Russ, et Warns.— Urbachtal.
S. recurvum (P. B.) Russ. et Warns. — Guttanen.
S. squarrosum Pers. — Guttanen.
S. teres J. Aongstr. — Urbachtal.
S. rigidum Schpr. — Engstlcnalp.
S. subsecundum (Nees). Russ. — Urbachtal.
S, Gravetii Russ. — Guttanen.
Bibliographie
Barsali E. — Primo contributo alia Epaticologia Umbra
Bull della Soc. hot Ilaliana, 1913, n^ 5, pp. 69-75). — Enumera-
tion de 33 especes.
BiANCHi, Giovanni. — Briologia della Provincia di Mantova.
Primo contributo. {Aili dell Istilulo hot. delV Universitd di Pavia,
2^ serie, vol. IX, 1911, pp. 267-287).
f
fl'
— Sont signalees 37 especes, parmi lesquelles 9 mousse^ et 10
hepatiques (sp. nova?) ont ete decritcs dans le Bulletin du Museum
d'hisloire nalurelle. n^ 2, 1912, pp. 108-121.
A. Cornet. — Decouverte du Weisia crispula (Br. germ.)
Jur. en Belgique. [Bull. Soc. roy. bot. Belgique, t. 49, 1912, pp. 18-
19). — Cette espccc = Gijmnosiomum crispalam Schp. in Boul.
Mouss. Fr. I, p. 558; Hymenoslomum lorlile var. crispaluni Husn.
Muscol. gall. p. 7.
w
A. von Degen, — Ueber die Entdeckung von Dichiton calycu-
laliim (Dur. et Mont.) SchifTn. in Kroatien {Magyar bol. Lapok,
1911, no 4/7, pp. 244-245).
L. DiETzow. — Die Moosflora von Grunhagen, Kreis Pr. Hol-
land. {Berichl des Wesipreussischen bol. - zool. Vereins, 31, 1909,
boL — zool. pp. 1-22); Nachtrag {Loc. cit., 32, 1910. pp. 91-98).
William Evans. — Some further Mosses and Hepatics from
91-93).
•/ Edinb. XXIV, 1910, pp.
1
Faura y Sans. — La Espeolugia de Cataluna [Mem. li. Soc.




1911, pp. 1-233). — Pleurocarpae [loc. cil., Bd XII, 1913, pp.
1-174).
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A. Casares Gil, — Muscineas nuevas para la flora espanola,
(Boleiin de la R. Soc. Esp. de Historia natural, t. XI, num. 9, nov.
1911, pp. 515-516).
Casares Gil y F. Beltran.— Entosthodon physcomitrioides,
nov. sp. {Loc. cit. Julio 1912, pp. 375-376 et 1 pi.).
Fr'aulein Marie von Gugelberg. — Beitrage zur Lebermoos-
flora der Ostschweiz. {Vierleljahrsschrifi d. nalurf. Ges. Zurich,
Jahrg. 57, 1912, pp. 563-572). Travail reproduit in Jahresb. d.
nalurf. Ges. Graubundens, Bd 54, Chur 1913, pp. 34-45.
I. Gyorffy. — Riccia Froslii Aust. in Ungarn {Magyar hoi.
Lapok, ZII, 1913, no 1/5, pp. 28-30).
I. Hagen. — Forklaringer til en norsk lovmosflora, XIII-
XVIII. Splachnaceae-Seligeraceae [Kgl. norske Vidensk. Selsk.
Skrifl
' ' ' X CJ k
Remarques sur la nomenclature des mousses [Loc, cit, n^ 3,
16 pages).
P. Janzen. — Funaria hygrometrica, Ein Mossleben in Wort
44
naturf
M. E, Jones. —
-
Montana Botany Notes [BulL Universily of
Montana, Biological series n^ 15, number 61, mars 1910 : Mosses,
pp. 50-58; Hepaticae, p. 58).
B. Kaalas. — Untersuchungcn (iber die Bryophyten in Roms-
dals Amt [Kgl, norske Vidensk. selsk. Skrifter, 1910, n^ 7, 91
pages).
iber Cephalozia borealis Lindb. {Nyi Magazin for Natur-
vidensk.
. .i Christiana, Bd 45, Hefte 1, 1907, pp. 19-24 avec 2 pL).
K. Kavina. — Ceske raselinniky. Etude monographique des
Sphagnum. [Sitzangsb. der K. B'dhnu Gesellsch, d. WissencL,
math.-naturw.Classe, 1912; Prag. 1913, Mem. XI, 219 p. avec
2 pi. et 10 fig. dansle texte). — Le texte est malheureusement
en tcheque.
John R. Lee.— Addition to the List of Mosses of Dumlwu Ion-
shire {The Glascow Naluralisi, vol. IV, n^ 1, nov. 1911, pp.
11-14).
Alph. Luisier. — Notes de bryologie portugaise {Annaes
73-79).
fi
Andreav. — Notes on some Mosses from the Three





Ch. MeylAn, — La flore bryologique des blocs erratiques du
Jura {Bull, Soc. Vaudoise des Sc. nat XLVIII, 1912, pp. 49-70).
0. Meyran. — Observations sur quelques mousses r^coltees
par H. Borel [Annales Soc. boi, Lyon, t. XXXVI [1911] 1912, pp.
19-23).
Hjalmar Moller, — Li3fmossornas utbredning i Sverige. IL
Cryphseaceee och Neckeraceae. [Arkiv for Bot,, Bd 12, n^ 4, 86 p.
;
Uppsala 1912).
V. Neuwirth. — Ueber Regenerationserscheinungen an
Moosenund Pilzen {Lolos, Bd 58, 1910, pp. 334-342).
RuD. Rakete. — Bryologische und lichenologische Beobach-
tungen im Siiden der Gorlitzer Heide {AbhandL der nalarf.
Gesellsch. zu G'rlitz^ Jubilaumsband 1811-1911, pp. 413-487).
G. Roth, —: Neuere und noch weniger bekannte europaische
Laubmoose [Hedwigia, Bd LIII, 1913, pp. 124-133, avec une pL).
Treize mousses sont decrites et figurees.
V. Schiffner. — Lebermoose aus Ungarn und Galizien. TIL
Beitrag. {Magyar bot, Lapok, X, 1911, n^ 8/10, pp. 279-291).
H. Schmidt, — Beitrage zur Flora von Elberfeld und Umge-
bung {Jahresb. d. naiurw, Vereins in Elberfeld 13. Heft, 1912.
Mousses et H6patiques, pp. 187-196).
W. G. Smith.— Anlhelia : an arctic-alpine Plant Association.
(Trans, and Proceed, bol. Soc. Edinburgh, XXVI, 1913, pp. 36-44).
J. Stirton. -^ Mosses from the western Highlands [hoc, cil.
pp. 44-49). — Ces mousses sont ; Leucobryum pumilum (Mchx) et
4 species novse decrites {Grimmia rubescens et G, undulata, Bryum
elegantulum et Barbula incavala),
L. Vaccari. ~ Contributo alia briologia dcUa Valle d'Aosta.
{Naov. Giorn. hot. Hal, XX, 1913, pp.417— 496). Mousses ethepa-
tiques ^numerees par ordre alphabetique.
G. ZoDDA, — Contiibuto alia Briologia veneta. {hoc. cil,, XIX,
1912, pp. 467-495).
Hermann Zschacke. — Vorarbeiten zu einer Moosflora des
Herzogtums Anhalt, III. Die Moose des Tieflandes. {Verhandl.
des hot. Vereins der Prov. Brandenb., LIII. Jahrg. 1911 [1912],
pp. 280-303).
L. CORRIERE.
L. HiLLiER. — Promenades bryologiqaes dans les monls Jura,
essai sur les associations bryologiques jurassiennes; preface du
D^ Magnin (Bull, de la Soc. d'Hist, Nat. du Doubs, n« 24, 1913;
in-8 de 156 p. ; prix 3 fr. 50 lib. Lhomme, rue Gorneille, 3, Paris)
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Les recherches de M. Hillier se sont etendues des environs de
Besangon aux sommets du Mont-d'Or et du Chasseron. Get impor-
tant travail n'est ni une flore ni un catalogue, c'est, comme son
titre rindique, I'ensemble de la vegetation bryologique d'un grand
nombre de localites situees k des altitudes diverses. L'6tude des
• associations vegetales presente un grand int6ret au point de vue
de la phytogeographie et ce volume, contenant la description des
localites et de nombreuses observations sur les caracteres des
especes, sera un excellent guide pour les bryologues qui visiteront
ces contrees.
F
A. LuisiER. — Eshoqo de Sphagnologia hrasileira (Broteria, Ser.
Bot. vol., X, fasc. Ill, 1912, pp. 141-172). — L'auteur indique
dans rintroduction la distribution geographique des especes au
nombre de 78. Le catalogue indique toutes les localites connues et
se termine par une table alphabetique.
A. LuisiER. — Fragments de Bryologie ihirique (Broteria, serie
bot., vol. XI, fasc. II, 1913, pp. 135-143 et 1 pi.).
L'auteur a recolte, le 21 avril dernier, sur le versant nord du
Petit Arapil, pres de Salamanca (Espagne), une mousse apparte-
nant a un genre nouveau pour la flore europ^enne, le genre Tri-
queirella^ voisin du genre Zygodon^ remarquable par les longues
et minces papilles dont ses feuilles sont garnies. II donnc a cctte
plante, qu'il considere comme distincte du T, papillaia^ le nom de
T. arapilensis; il en donne une description en latin avec des notes
en frangais et il la figure avec details dans la planche.
Les autres decouvertes signalees dans cette brochure sont :
Bruchia vogesiaca^ croissant a environ 1070 m. a la Serra da Gar-
durscha (Portugal), c'est la limite meridionale de cette espece qui
etait auparavant le d6partement des Landes. — Didymodon
Ehrenbergii trouv(5, enoctobre 1910, aux Ecluses du Canal Impe-
rial a Sarragosse. — Claopodiuni, genre nouveau pour la flore
d'Espagne, d^couvort dans une petite grotte dans les rochers
au bord du Tormes, pres de la gare de Tejares, k Salamanca;
Tauteur considere sa plante comme 6tant une vari6t6 du C. Whip-
pleanum qu'il appelle cavernicolum,
H. W. Arnell. — Zur Moosflora des Lena-Tales (Arkiv. for
Botan., Baud 13, no2, 1913; 94 p. et 3 planches doubles dessin^es
par Jensen),
M. Arnell public le resultat de T^tude qu'il a faite des muscinees
r^coltees, pendant Tannee 1898, par le D^ H. Nilsson-Ehle dans
le bassin de la Lena (Siberie). L'introduction contient la liste et
Tanalyse des publications sur la bryologie de cette region. Le cata-
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logue indique les localit^s et la latitude ; il y a des notes sur diver-
ses especes. Cette importante collection se compose de 61 hepati-
ques, 14 sphaignes et 233 mousses. Sept especes nouvelles et une
variety y sont decrites et figurees, ce sont : Radula prolifera,
Martinellia Simmonsii, Plagiochila arctica, Dicranum elongatum
var, Sphagni, Pleurozigodon sibiricum, Grimmica Ehlei, Helico-
dontium rotundifolium. Ce travail se termine par la table alpha-
betique des genres, la bibliographic et Texplication des figures.
V. F. Brotherus.— Ergebnisse einer botanischen Forschungs-
reise nach Deuisch-Ostarika and Sudafrica (Kapland, Natal und
Rhodesien). 5 Musci ; Wien, 1913; in-4 de 9 p.— La collection
6tudiee se compose de 92 mousses, au nombre desquelles sont
decrites treize especes nouvelles, ce sont : Treraatodon usamba-
ricus, Fissidens Brunnthaleri, Trichostomum Rhodesiae, Hyo-
phila perrobusta, Tortula brevitubulosa, Leiomitrium capense,
Funaria pertenella, Bryum usambaricum, Hildebrandtiella robus-
ta, Pilotrichella attenuata, Stereophyllum Brunnthaleri, Hypop-
terygium usambaricum et Trichosteleum usambaricum.
I. Gyroffy. — Bryologische Sellenheiten. IV-XII (Extrait de
VHedwigia, Band LIV. 13 p. et 2 pL). — Description et figures
d*un certain nombre de feuilles et de capsules anormales.
ifu





Alpen (Oesterreichischen botan. Zeitscrift, Jahrg. 1911, n^ 7-8,
13 p.)— Catalogue de 99 h^patiques avec Tindication des localit6s
et de Taltitude.
N6crologie
L'abb6 Rechin. — L*abbe Jules Rechin, ne a Sabl6 (Sarthe)
en 1 854, fut, k sa sortie du s6minaire, nomme professeur a Precign6
et deux ans plus tard au College de Mamers; c'cst dans ce dernier
poste qu'il a pass6 les 37 dernieres ann^es de sa vie. Ce fut h la
reunion de la Soci^t^ Botanique de France k Angers, que je le vis
pour la premiere fois ainsi qu'un autre jeune bryologue, I'abb^ Hy,
devenu quelques ann^es plus tard professeur k la faculte des
sciences d'Angers.
L'abb6 Rechin 6tait un homme tres bienveillant et un travail-
leur, ses etudes lui auraient permis de publier plus qu'il n'a fait.
II passait ses vacances dans les montagnes; depuis plusieurs
annees c'6tait la Tarentaise (Savoie) qu'il explorait et il avait eu
pour compagnon de voyage et d*etudes Fabbe Sebille. G'etait avec
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le B^ Dezanneaa, botaniste a Angers, qu'il etait parti cette annee,
j Les deux naturalistes etaient installes h Pralognan (Savoie)
depuis quelques jours lorsque le D^ Dezanneau le quitta lui don-
nant rendez-vous a. Marseille, ou ils devaient s'embarquer pour
aller au Maroc. Le D^ Dezanneau I'attendait a Marseille lorsqu'il
regut une depeche lui annongant sa mort a Pralognan, oil on
Tavait trouv6 mort dans son lit le matin du 14 aout sans que rien
1^-. n mdiquat une fin douloureuse et agitee.
Le D^ Dezanneau se hata de retourner a Pralognan et il fit
transporter le corps de son ami a Angers pour etre inhume
dans un caveau de famille.
Son herbier sera conserve, selon son desir, a la faculte des scien-
ces d'Angers.
Publications de Vahh& Ftechin
Rapport sur une excursion bryologique au Lioran (Cantal).
Bull, de la Soc, Bol. de Fr,, t. XXVI, 1879.
Fleurs males du Fissidens grandifrons (Rev. Bryol. 1885, p. 90).
Recoltes bryologiques de la Soc, franc, de Bot. pendant la
session a Ax-les-Thermes (Ariege) du 17 au 24 aout 1892 [Eev.
de BoL, septembre 1894, pp. 74-83).
4
Notes bryologiques sur le canton d'Ax-les-Thermes (Ariege),
Rev. Bryol 1894, pp. 90-93 et 1895, pp. 11.^16.
Rapport sur les muscinees recoltees pendant la session en
Valais (Suisse) en aout 1894 {Bull, de la Soc, Bot .de France^ t. XLI,
pp. CGXVII-CCXXXVI). — En collaboration avec M. F. Camus,
Excursions bryologiques dans la Haute Tarentaise (Savoie) en
aout 1895 {Journal de Bat., t, XI, 1897, 28 pages). — En collabo-
ration avec Tabbc Sehille.
Session dans les Hautes-Alpes en avril 1898, excursions bryolo-
giques (Bull; de rAssoc, franc, de Bot., 1899. pp. 129-140, 154-160
et 185-193). — En collaboration avec M, Corbiere.
Obs, — Bechin traduisait les tableaux analytiques de la flore
de Limprichlj aid(^, nie dit-il un jour que j'etais chez lui, par les
olTiciers de la garnison lorsqu'il avnit de la difficult^ h comprcndre
certaines expressions. Cc travail doit etre termini, il devait le
publier dans les m^moires de quelque society.
T. HUSNOT.
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